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VORwoaT
Diese vor11egende Untersuchung geht von e1ner ganz
he1tl1chan Tendenz 1m H1nbl1ok auf d1e Behandlung dar
Breohtachen Verstehenswe1ae von Illusion und Verfremdung
aua, nlm11ch davon, nicht nur die Begrlffe Illuslon und Ver
fremdung auf lhre ihnen lnnenwohnanden strukturen hin zu be
stlmmen, Bondern auch beide aufelnander
zwar

80

f

EU

bezlehen, und

daB elne gegenseitlge Zuordnung zur Geltung ge

bracht werden soll, denn Brechts dlchterlsche Konfrontat10n
mlt der Illuslon 1st nur h1nalohtlich des Gegenbegrlffs
der Illuslon, der Verfremdung, zu verstehen.

Dlese Gegen

bewagung von Illuslon und Verframdung solI naoh Brecht dam
Zweck des Theaters dlanen, nlmlloh dar Autdeokung der Wi
dersprftohe ln dam kapitallstlschen S1stam, weshalb Brecht
auch das Theater das "dlalekt18che" nennt.
um

~

Be handelt 810h

Gegenbewegung, dle dem Zusohauer elna krlt18che Hal

tung den abgeblldeten gesellsehaftllchen VorgAngen (auch
letztllch den elganen

gegen~ber)

erm8g11chen soll.

Die8ar ganzheltllchen Tendenz entsprechend wlrd ver
sucht, von den grundlegenden begrlffllehen und theoret1sehen
Wurzeln der ganzen zum Thema gemachten Problematlk her dle
real18iarten Intentionen ln der Brechtschen "Praxi8" darzu
stellen.

Deahalb glledart sleh dlese Arbelt ln dral Telle.

1) Illus10n, 2) Verfremdung und 3) Darstellung und Konkre

iT

tlon des Hauptmlttels del' Brechtschen Vertremdu!lg, d.l. dle
Sprache.
1. Tell. Es atellt sloh lnnerhalb del' Unterauchung
herau8, daB belde Begrltte (Illuslon und Vertremdung) aut
81ne tundamentale Struktur hln durohslohtlg gemaoht werden
k~nnen,

dle 1m Ausgang Ton del' Behandlung del' Illuslon kon

strulert wlrd.

Be1 del' Erarbeltung d1eses Segrlffs trltt

zutage. daB keln Autor elne zufrledenstellende Defln1tlon
anzubleten vermag, auch nlcht Brecht selbeI', del' slch la1der
nicht "exakt-s7stemat1sch"

~ber

dle Illuslon geaUSert hat,

deshalb 1st es tar mlch ertorderllch. dlesen Begrlft lnduk
tlT, d.h. anhand zweler ausgewAbltar Thaorlen, zu formleren.
Dleaer Illus10nabegrlff w1rd dann .elter auf dle Brechtsche
Autfassung Ton Illuslon

~bertragen.

das bedeutet I d1e Auf

fasBUng Brechts Ton Illuslon wlrd ln 1hn 1ntegrlert.

Dle

aes .11'4 dadurch erbracht. daB der erarbeltete Begrlff m041
flz1ert wlrd, und zwar derart, daB dle Illuslon 81ch ln zwel
Arten autapaltet.

Mlt dleser Fassung wlrd es 80dann meg

llch seln, sowohl Brecht. AkZeptleren als auoh selne Ableh
nung der Illuslon elnzutessen und deutllch zu machen.
2. Tell. Was dle begrlftllohe Passung del' Verfremdung
anbelangt. so werden dle von Brecht zahlrelch und zer.treut
gegebenen Deflnltlonen aufgenommen.

Ea wlrd aodann der Ver

such gemacht. dle Vertrem4ung, so wle 81e 1m Dlenate der
Brechta chen Intentlon ateht, ala ProzeB EU 4emonstrleren.
Ebenso wlrd bel dleser Gelegenhelt dle Verfremdung aelbat

v
- entspreohend der doppelten Struktur der Illuslon - ge.
tel1t.

Zum AbschluB dleses Telles wlrd genauer auf den

lnneren ZusammlDD!D5 von Illuslon und Verfremdung elngegan
gen bzw. das lnnere VerhAltnis zwlschen belden erllutert.
,. Teil. SchlleBllch wlrd dle von Brecht selbst ange
botene Konkretlon des Hauptmlttels der Vertremdung (vom ge
schrlebenen Text aus gesehen) betraohtet (und dles vollzleht
slch vorwlegend am Guten Henschen von Sezuap, lndem Breohts
Methodlk ln der Sprachgestaltung 1m Hlnbllok auf dle Ver
fremdung systematlsoh untersuoht wlrd.
In dleser Arbelt ware es mOglloh gewesen. stattdes
sen, daB loh von der Illuslon ausgehe, von der vlel erOr
terten "ElnfUhlungA auszugehen und damlt den sohon oft be
sohrlttenen Weg zu gehen.

Dlese Rlohtung habe loh aber

nloht elngeschlagen. um such dle Selt. der Illuslon als
solche. von lhrer Beglelterschelnung (der E1nfdhlung) ge.
trennt, zur Geltung kommen zu lassen.

Dles hat zur Folge.

daB loh mloh nieht In greBe Auselnandersetzungen mlt den
verschledensten Interpretatlonen unterschledl1cher theatre
llsoher Wirkungslntent16nen hlnslchtllch der Elnffthlung
(slehe u.a. Arlstoteles, Cornellle, Lessing, Schadewaldt,
Kommerell) elnlasse.
~chte

Dle Wlohtlgkelt dleser Ausffthrungen

loh nlcht abstreltenl melne Abslcht hat elne posl

tlvere Motivatlon, nlmllch dlese, daB lch daran glaubte.
man k6nne auch 1m Anhalt an den Illuslonsbegrlff dle Brecht
sche Verfremdung behan4eln, und zwar dahlngehend. daB

vi

Breohts W1rkunga1ntent1on alB Gegenbewegung auch gegen die
Illusion (und n1cht nur gegen die E1ntUhlung) herauaarbe1
tat werden kOnnte.

Doch hoffe 1oh, daB 10h m1ch selbst

nioht in e1ne -Illus1on M begebe, wenn 1ah meine, 1ah wire
auf d1ese Weise zu fruohtbaren Ergebn1ssen fdr das Verstlnd
n1s des Brechtschen Theaters gekommen.
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von Sezuan".
APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE I

Perhap8 Bertolt Brecht'. most obvlous 1ntentlon ln
connectlon wlth the theater was to help ohange the economlc
condltlons, under whloh the people ln a cap1tallstlc 8001
ety 11ve.

But, aooordlng to hlm. thts oould only be pos

slble lf the people were to develop a orltlcal attltude and
awareness of the contradlotlons that exlst ln suoh a socl
et,. in whioh "exploiters exploit the explolted-, to put lt
ln Brecht's stralghtforward termlnolog.

I twas h1. goal 1n

the theater to help the speotator achieve th1s cr1tlcal at
tltude.

However, lt was h1. oplnlon that thls could only

2

be done by reject1ng the trad1t1onal theater or 111us1on,
1n wh1ch the spectator 1dent1t1es completely w1th the char
acters and 1s "manipulated" by the supposed ree11ngs or the
hero and by the supposed neces81ty 1n the order or ocour
rences and by the supposed necess1ty ot the ocourrenoes
themselves.

To be cr1t1cal means, or course. that not on17

are the fee11ngs or the spectator 1nvolved, but also h1s
thoughts.

In order to 1ntroduce thought 1nto the specta

tor, 1t was necessary ror Brecht to break the spectator's
111us10n that he was part1c1pat1ng 1n the act10ns on stage
and that these act10ns were real.

Th1s led to the most

s1gn1f1cant of Brecht's theater contr1but10ns, wh1ch 1n
Eng11sh 1s, perhaps, best called "a11enat10n".

Actually.

1t 1s more accurate to say that h1s part1cular use or th1s
element was h1s contr1but10n,

That 18 to 8ay that h1. ap

p11cat10n or certa1n 111us1on-destroy1ng techn1ques was not
s1mply ror aesthet1c purposes, but rather ror soc1etal pur
poses.

Each or Brecht's "a11enat10ns" leads 1n ract, 1n

the 1deal theater s1tuat10n, to a revea11ng or some contra
d1ct10n 1n the dep1cted soc1etal cond1t10ns,
It was my goal 1n th1s thes1s to analyze the "a11ena
t10n" as a countermovement to the theatr1cal 111us10n,

In

order to do th1s, 1t was necessary to analyze the theatr1
cal illus10n as well. wh1ch oompri.e. the r1rst part or the
thesis,

The second part 18 ooncentrated on "alienat10n",

On a crit1cal ba.1s or acoeptance and reject10n or two 8e

j

lected thinkers on the subject ot illusion I . .s able to ar
rive at a concept ot illusion, which would also encompass
Brecht'. own writings concerning the topic.

Since Breoht

did not re.earch the concept ot illusion in a .,.tematic
manner, it was discovered in the course ot researching hi.
writings that Brecht was referring to two difterent phenom
ena with the .ame word. "illusion".

Further, I discovered

that it was possible to divide his "alienation" technique
into two different types. which corresponded to the limita
tion and hindrance respectively of the two types of illusion.
I also attempted to construct a step-by-step proce.s,
through which the spectator goes whenever an "alienation"
appears in a drama by Brecht.

Thia ·alienation-proce.s"

begins with the application ot the "alienation" and proceeds
to the hoped for change in societ7.
In the third and last part ot the the.i. I analyzed
the main medium of "alienation·, whioh is the language it
aelf.

Thia was done with the purpose in mind of re••arch

ing Breohts "alienation" method where it would be most fruit
ful.

And since I was limited to the written text (a live

presentation would reveal less ot Brecht than of the direc
tor ot the pl&7). it ... obvious17 the most appropriate re
.earch object tor this purpose.
In order to simplity it tor the reader, I limited mJ
reference. to specifio dramas a8 much as possible to one
play. namely "The Good Woman ot Sezuan",

...

ILLUSION
EINLEITUNG
Um in den Illua1onsbegr1ft e1nzufdhren, m&ohte 1ch zu
nAchat von apez1f1sohen Auffassungen d1eses Begr1ffs ausge
hen in der Weise, daB d1esbezdgl1oh e1ne kr1t1aohe Auae1nan
dersetzung von VerBtehensw.1sen vorgenommen w1rd mit der Ab
s1cht, daB VeratAndn1s Bertolt Brechts von Illusion dadurch
zu erm&gl1chen, daB zunlchst durch Anlehnung an die darge
stellten Verstehenswe1aen oder Abhebung von d1esen e1n Be
griff von Illua10n erarbe1tet werden solI.

Davon ausgehend

bez1ehe 10h m10h zuerst auf N1oola1 Hartmann, dessen Ausar
be1tung des Illus1onsbegr1ffs me1nes Erachtena sehr gut dazu
be1zutragen vermag, dam Begr1ff (nach dar Be1te der Tlu
sohung, um vorzugre1fen) 1m allgeme1nen zu verstehen, aodann
z1ehe 10h KAte Hamburgers Ausfdhrungen vor allem deahalb
heran, we1l 1hre Auffasaung s10h schon spez1f1scher der er
arbe1teten und der BrechtBchen Auffassung annIhert.
I. NICOLAI IWiTMANNS TBEORIE DES .lSTHETISCHEN GEGENS'l'ANDES

Nicolai Hartmann setzt in seiner -.sthet1k- Illusion
und Tauachung gle1ch und hilt a1e fUr e1n weaentl1ches Mo
ment des -Hegelschen Sche1ns-, wobe1 das Dargeatellte n10ht
da 8e1. aber

~em

Anachauenden so entgegentrete, ala wire

2

es real 4&.

Dlese8 Phlnomen lehnt N, Hartmann fftr dle ".ch

t. Kunst" ab autgrund elner .ehr kompllzl.rten Kunattheo
r1e, d1e lch nur ganz kUrz 2u8ammenf.ss.n werde. dle•• Zu
sammen fassung b.sehrlnkt sleh aut das, was vlr unbedlngt
brauch.n, um s.ln. Auffassung von Illuslon EU verstehen und
sodann selne Ablehnung der Illuslon b.gr.ltllch zu machen.
Zv.l'r1a1 G!,enstfAd !l!!.

I.th.t~.ob,n

G.!y.tand,.

D.r "sthetlsche Gegenatand 1 lmpllzlert ·zvelarlel
Gegenatend", elnen "realen" und elnen "lrrealen",

Der re-

ale Gegenstand 1st der, der all.s elnsch11eBt, was der B.
trachter vahrn1D1l1lt, vas den Slnnen gegeben 1st.

Der lrrea

1e Gegenstand 1st dar, dar allas das umtaBt, was varalttelst
des Bea1en eAlgh.lat.

Der lrreale Gegenstand 1st daa Er

sohelnende, daa In dam BewuBtseln des Betraohtera hervor
gerufen vlrd, ln anderen Worten. der gelstlge Gehalt des
asthetlsohen Gegenstandes.
Dleaer Auttel1ung entspreohend hat dle Betraohtung
elnes asthetlschen Gegenatandes ·zvelerlel Sohau", "Sohauen
.rater Ordnung" un4 "Sohauen .welter Ordnung".

Sobau.n er

1 loh verwande dlelen Hartmannschen Ausdruck hler
mlt Bedenken, vel1 der Ausdruok dle aehr bereehtlgte Frage
torderta "Was helBt Isthetlsoh'- lob hltte auoh dal Wort
"soh8n" vervenden kennen. aber dle Frage bll.b. d1es.lb••
E. lohnt sleh elgentlleh nloht tar unsere Zweoke das "Asthe
t1sohe· od.r "das SOb8ne" sehr tlef zu unt.rsuohen, denn
darum. geht das ganze Buch. Es genilgt tflr unser. Abalohten
1n bezug aut Illuslon, dl••• Auadr40ke mehr od.r venlger ln
der Form elner Voraussetzung vorzubrlngen, Derjen1ge. d.r
den B.grltf ln .elner Vol1atlndlgkelt v.rst.ben vl11. muB
dle Hartaannlche "Asthetlk" aelbst lesen.

.ter Ordnung 1st d1e .1nnl1che Schau. d1e Wahrnehmung.
Sohauen zwe1 ter Ordnung 1st das "spontan-1nnere Er.ohauen"
de. Erache1nenden. 41e db.rs1nnl1che Schau,
D1e Betraohtung d1 •••• ttberslnn11ch.n (de. Irrealen)
1st .11'1 pro4ukt1ves Sohauen. 4aa nur 1n der Voretellung f'flr
da8 80hauende BewuBtae1n be.t.ht,

W__

konkret und bunt. w1.

nur je da8 Erlebte --, aber dennoch n10ht erlebt, 80ndern
8pontan hervorgebraoht,.,e1n Gaukelwerk der Phanta.1•••• • 2
Kant nannte 41e8 "E1nb11dung.tratt",

D1e Phantas1e 1st

ke1ne fre1e Phantasle, da a1e duroh das S1nn11ohe naoh Hart
mann "daa Beale" bed1ngt lilt.
D1e Sohau zwe1ter Ordnung hebt das Sohauen erater Ord
DUDS "tber d1e alltlgllohe Wahrnehmung hlnau8 und glbt Lf~
den be8onder.n asthet180hen Charakter," •• tlgt "zua unmlt
telbar 81nn11ch Gegebenen atwa. Neue." h1nzu.'

Dle.e ·zwe1

erle1 Sohau" beatlmmt dann d1e Struktur dea aathet1.ohen
Gegenatande8, dle Hartmann ·zwe1erle1 Gegenatend" nennt.
Dleae Struktur. obwahl a1e e1ne ge.paltene 1at. w1rd
ala E1nhe1t erlebt und emptunden.

In der Natur z,B. w1rken

d1e Frdh11ngsland8ohatt (dal S1nnfal11ge) und d1e Frdh11ngs
at1mmung (da8 Eraohe1nende) "a18 E1nhe1t. ohne Lloke und
Fuge".

1m GemAlde etwa werden d1e Farbtleoken und d1e Le1n

wand m1 t der gemaltei1. Land.ohart (do Erscheinenden) ala

2 N1001a1 Hartmann, Ae8tbet1k (Ber11n- Walter De Gruy
ter & Co •• 195'), S. 18.
, Ebenda, S. 19.

4
Elnh.lt empfund.n.
~Dl.se

Elnhelt 11egt 1m Kracheln.n", aagt N. Hartmann.

-Was erscheln.n lIBt, muB real s.1n, und was erache1nt, kann
nicht real s.ln, denn e. b.steht nur ln d1esem selnem Er
soheln.n. w4 S1. s1nd untrennbar mlt.lnan4.r verbunden.
Zwe.'ll,. §!1B

ill ••ta,t••ibID G!IIRltlRf!!

Dooh, obWohl der .8th,tlsche Gegenstand zwel.rlel Ge
genstand lmpllz1ert und darst.llt, dessen zw.l B.standt.ll,
als E1nhelt wlrk.n, hat der Gegen.tand ·zwelerl.1 8e1n-,
da8 sloh gespalten manltestlert. und zwar als eln "real.s"

und eln "lrreales 8eln-,
selns" lmmer bewuBt,

Wlr slnd una dles.8 "Gespalten

Naoh der Selte d•• zwel.rlel Geg.n

standes des Kunstw.rkes slnd dle g.malte Landschaft und das
Materlal, das dazu ben8tlgt wlrd. sle darzustellen. nloht
tr.nnbar Tonelnand.r, sondem bedlngen slch vlelmehr notwen
dlg g.genselt1g, denn dl. gemalt. Land.chaft 1st lhrerselts
aut das Materlal angew1esen, "hrend and.r.rs.lts daa Hate
rlal von der g.malten Landsohaft abhlnglg 1st lnsofem, ala
dl••• lhm erst seln. Form verlelht, belde zuaammen reprAs.n
tleren dle Elnhelt des a.thetlsoh.n Gegenstandes,

J.doch

naoh der Selte d.s zw.lerle1 8elna des asthet18oh.n G.gen
stand.s wlssen wlr sehr wohl, daB dle erachelnende Land
sohaft (gemalt. Landschaft) nicht die reale Landschaft ln
unserem Leben 1st.

1m Drama zum Belspiel w1rken elnerselts

4 Hartmann, S. :34.
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der ersohelnende Wall.nst.ln und d.r Sohauspleler (da8 Rea
le) als Elnhelt, d.r Elne erschelnt 1m Anderen.

Doch ande

rere81ts 1st una stAndlg geg.nwlrtlg, daB der duroh den
Schausplel.r .raoh.ln.nde Wall.nat.ln nlcht der Wall.nste1n
ala 801cher lat od8r, um 88 kantlsoh auazudrdoken. nicht
der Wall.nsteln -an sloh" lat.
N. Hartmann n.nnt dl•••• Gespalten••ln "eln soh••ben

d•• Daseln N •

Der G.genatand 1.t da und auoh nlcht da.

Dl.

sea Schweb.n empfln4en wlr 1m Schau.n und 1m G.n1eB.n als
·Zauber des SohOn.n".

"Nur lnd.m vlr ~en Geg.nstan47 ale

ung••tOrt. Elnhelt erleb.n und dennooh d.n Geg.nsatz von
naseln und Nlohtdaseln ln lhm splren, kOnnen vlr dle Magle
des Ersohelnungsv.rhAltnls8.s erfahr.n.- S
Vom ber.lta Gesagten ausgeh.nd, kann j.tzt dl. Illu
slon etwas deutllch.r gemaoht werden. Dle Illuslon (TAu
schung) 1.t nach Hartmann Torwleg.nd dadurch b.stlmmt, daB
daa gedoppelte Daseln (das achwebende Daseln) des I.th.tl
schen G.genstandes tar d.n Betracht.r aufgehob.n let.
N~201al

i!Et!IDD'

AbllbDiD6 4!£

Illvelo;

Dle Hartmannsche Ablehnung der Illuslon kann ln vler
Grdndan zu.ammengefaBt werd.n.
1)

Dle erste Begrftndung beruht 1m W.sentllchen darauf,

daB dle Eln8cbaltung der Illuslon dle Aussohaltung dar
Asthetlk bedeutet.

W.nn dle Empflndung d •• ge.paltenen Da-

S Hartmann, s. ~S.
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aelns bel der Betrachtung elnes Kunstwerkes tehlt, nlmmt das
Erschelnende elnen Wlrkllchkeltscharakter an, oder ln ande
ren Wortenc Das Erschelnende verllert selnen Nlchtdaselns
oharakter, so daB nur nooh der Daseln.oharakter ttbrlg
blelbt.

Dle Illuslon, so hat sleh orgeben, verhlndert ge

rede das 48thetlsche Schauen und maoht daB Kunstwerk zum
Nloht-Kunstwerk.
2)

Naoh N, Hartmann ware dle Illuslon ln allen Kftnsten

obnehln unmOg11oh, lndem der Betraohter sloh lmmer dleses
Ge.paltenselns zWlsohen dem realen Seln und dem lrrealen
Seln bewuBt 1st.

"Kelnam Betraohter wlrd

8S

elntallen, das

Landschattablld tar dle reale Landschaft, da8 Portrlt tftr
dle Person zu halten.- 6 Und um dles auf 4&s Theater zu
bezlehena Kelnem Zuschauer wlrd es elntallen, dle duroh den
Schauspleler ersohelnende Flgur tar dle reale Flgur zu hal
ten, "auoh wenn es nooh wahr 1st. daB dar hlngegebene Be
trachter selne reale Umwelt verglBt". denn 81n Reat des Um
weltsbewuBtselna blelbt immer vorhanden.

3) Sogar wenn as kftnstlerlsoh m5gl1ch ware, d1esen
Beat des UmweltsbewuBtselna zunlohte zu machen, wire .a
m2ral~!ob

unmOgllch tftr den Betrachter, dlese vorgetAuschta

Wlrkllchkelt zu gen1eBen, d.h. fftr den Betraohter "gelassen
dazua'.tzen. genleBend schauen4 un4 h&rend, Zeuge raff1nler
tar Intrlge oder gar des Kordes und Totsohlages zu seln",?
6 Hartmann IS. 36

7 Ebenda, S, 111.
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Ee wire
dens.

unm~g11ch

aelbst 1m Pall "nur tleren seellechen Lel

Dle Bfthne warde daml t auch elne ganz ta1sche Zumutung

an lhn ste1len.

Der Slnn des traglschen Spie1ee maste sioh

1n sittllche Rohelt verkehren, der des komlschen ln Berzlo
slgk.lt.

Ke1n Theater mutet dem Zuschauer eo etwas zu,-S

Vlelmehr glbt as -In der Schausple1kUnst ElnaohrAnkungen
des Reallsmus, dle Stl11s1erung der Spraohe duroh den Vers.
dea BUhnenb11des durch dle gerahmte Blldhaftlgkelt selbst.
duroh dle Rampe, und manohes mehr B• 9 woduroh schon der
Zuschauer daran gehlndert wlrd. sloh ln dle aut der B1Ihne
dargeste11te Sltuatlon vollkommen hlnelnzu1eben.
4) Mlt dles8m Punkt ist der vlerte Grund N. Hartmanns
Ablehnung der Illuaion eng verk:nf1pft.

Denn eln Grund. warwa

wlr in daa Theater gehen oder ftberhaupt dle Kunst betrach
ten, besteht doch darln. eln wenlg unsere Um.e1t zu vergea
aen. "eln Abra1len des Alltaga un4 der Sorge von una. eln
aelesteein und elne Entapannung"lO zu finden.

·Vlr flftoh

ten una ln dlea.n Ich••benden Zustand ••enn wlr dea Drang
und

dar .eelilchen Belastung entfllehen wollen,"ll

Bach

N. Hartmann Bsohlelcht sloh der Irrtum erst eln. wenn
wlr das ala Flucht In 81ne Welt des Schelnes deuten wollen.
8 Hartmann. S. 111. Hartmann hat hler dle moralischen
Aspekte nicht welter herauegearbeltet.

9 Ebenda. S. ;6.
10 Ebenda
11 Ebenda

8

Bandelte .a s1ch h1er w1rk11ch um Sche1n oder Illus10n, so
wdrden w1r nur e1ne Last m1t e1ner anderen vertauschen. w1r
wdrden das Ersche1nende fdr real halten und dam1t e1n neues
E1ngelpanntae1n erfahren.· 12 Dam1t w111 Hartmann sagen.
WAre es

Ich~nt

mora11ach m8g11oh und

~berhaupt

mOg11oh 1n

der Kunlt Illul10n zu haben, gelAnge ea una n1cht. dem E1n
g•• panntse1n der alltlg11chen Belastung zu entf11ehen (e1ne
Z1elTorltellung. d1e an.che1nend nooh 1nnerhalb des Hart
mann.chen Begr1ttl der Asthet11chen Betrachtung.wa1se er
laubt 1st).
Was nach ma1nem Ermessen an d1eser Autfessung der 11
lus10n zu kr1t1s1eren 1st, 1st das Folgende.

Ea w1rd deut

11ch be1 N. Hartmann m1t der ersten ErwAhnung d1esel Wortes
·Illus10n", daB er dam1t e1ne tetal, Illus1on, a1ne vollkom
mene Hlngabe del Setraohters an d1e Tlusohung Dber d1e W1rk
11chke1t, ohne Rdckkehr 1n d1e aea11tlt me1nt.

M1t e1ner

solohen Autfassung des Begr1tfs g1bt es natftr110h ke1ne 11
lus10n 1n der Kunst.

Aber es 1st gerade d1eser ·Schwarz

WelB-Gebrauch" des Begr1tfs, der s1ch fOr unsere Zwecke aus
sch11eBt.

D1••e Konzept1on IIBt ke1nen Raum fOr e1nen

~

iDt,rlch&,d der Illus10n dbr1g, den Hartmann s.lbst 1mp11.
z1ert aber n1cht zug1bt.

Das ·Verge.sen dar Umwalt· stellt

fdr Hartmann ke1ne Illus10n dar, solange der Betrachter a1n
ganz w1nz1gel Kernchen des Rea11tltabewuBtse1ns hat,
12 Hartmann. S. , 6 •

Aber

9

er Tertlngt aloh ln elner wldersprdchllchen Ausdruok.w.lse,
wenn er aut der elnen Selte dle Illuslon Yerleugnet, aber
ale dann aplter mlt den Worten "Verges.en dar Umwelt- her
elnllBt.

Denn, wenn der Batraehter anllBlloh des Kunatwer

kea selne U.welt verglBt, mag ea auch nur tellw.lse seln,
dann

hat dles ••1nen Grund darln, daB dle Illuslon zum Tell

wlrksam g.worden 1st.

Es wlrd splter ln dleser Unter8uehung

erlAutert werden, daB s.lbst Brecht 4en aegritt keln.swega
ao .treng autfaBt. wenn er 4uroh den Dramaturgen 1m

'&MWt

111

sagt, • ••• e. han4elt sloh Wl elnen Gradunterachled

der Illuslon,·1)
II. KlTE

HAMBURGERS KONZEPTION DEB ILLUSION

Kite Hamburger untersohe1det 1n lhrer

1!B&,

H95 1l

der

R1sh

anders ala N. Hartmann. zwlschen TAuschung und Illu

810n ln .e.entllcher Hlnalcht. 41ese Unterache14ung berubt
aut der Ton lhr gesetzten Trennung zw180hen elner "Ala Ob
Struktur· und elner "Als-Struktur".
Dl. Ala Ob-Struktur betrlfft dl. TAuachung lnsofern,
ala dl.a. etwa8 darstellt, all 22 .s dle Wlrkllchke1t !!El.
Dle. beaagt, daB dle Al. Ob.Wlrkllohkelt nloht dle Wlrkllch
kelt 1st, dle 81e Yorg1bt zu seln.

K. Hamburger nennt ln

dle.em Zuaamaenhang daa Belsplel yon den Klrachen dee Malere
Zeux18. dle dle Spatzen getlu8cbt hatten. well dle Spatzen
13 Ellaabeth Hauptmann, !ertOtt ~I Ge,!!!,lte
WIrk, (Prankfurt I Suhrkallp Verlag, 1967T~-XVI, 515.
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ale tdr ecbte Klrscben gehalten hatten.

Dle Ala-Struktur

hlngegen, d1e man etwa belm Drama flndet, erm8ugt kelne Tau
aohung. wohl aber elne Illuslon.

V.hrend dle Ala Ob-Struk

tur ln Form des Konjunktlv lrrealls beschrleben werden muB,
w.ll sle das Bedeutung.moment der TAu.chung enth.lt, drftckt
dle Ala-Struktur dle tatsAchllohe Wlrkllohkelt aua. nlmlloh
dle Nlcht.Wlrkllchkelt der Darstellung.

"Dle Ala-Wlrkllch

kelt aber 1st Scheln, Illualon von Wlrkllehkelt. und das
helSt Nleht-Wlrkllchkelt oder Plktlon.· 14 Schlllera Marla
stuart erschelnt nlcht, als ob ale dle wlrkllche wire.
aondern als Theatertlgur, dle den "Scheln von Wlrkllohkelt"
erzeugt.

"Auch das Harchen ersohelnt ala Wlrkllchkelt, so

lange wlr lesend oder musohauend ln lhm verwellen, dooh
nloht so, als ob ea 81ne Wlrkllchkelt ware.- 15
Um zu dam VerstAndnls dleses Zusammenhanges der belden
Wlrkllchkeltsstrukturen au gelangen. muS daraut retlektlert
werden, daB eS hler um awel versohl.dene Wlrkllchkeltsbe
relche geht. dl. nur ln elner umgekehrten ProportlonalltAt
zuelnander stehen.

Dle elne Wlrk11chkelt bezleht sleh auf

dle Wlrkllchkelt, dle nachgeabmt wlrd oder werden soll, dle
andere auf dle Wlrkllchkelt des Theaters, d.h. auf dle W1rk
llchkelt, daB slch der Zuschauer ln elnem Theater beflndet.
Dadurch. daB dle Wlrkllchkelt, dle nachgeahmt wlrd oder wer

14 Ute Hamburger, !U.! NOilk der Dlchtung (Stuttgart,
Ernst Klett Verlag, 1968). S. 5.5.
1.5 Ebenda
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den 8011, ala Wlrkllchkelt neglert wlrd, un4 daB bedeutet,
daB der ZU8chauer sleh dessen gewlB 1st, daB dle darge.tell
te Wlrkllchkelt nur elne nachgeahmte und a180 elne Bcheln
Wlrkllchkelt 1st, dle ala Nlcht-Wlrkllchkelt

~lt

dar Wlrk

llchkelt. daB der Zuschauer 1m Theater 81tzt. zusammentAllt.
kommt

8S

zu elner gedoppelten B.wuBtw.rdung d.s Zu.chau.rs

1m Hlnbllck aur dl. Wlrkllchkelt.
III. ABSOHLIESSENDE BETBAOHTt1NG UND BESTIMJruNG DES ILLUSI
ONSBEGBIPFS FlSB DEN WEIBUR VEBLAUF DIESER UNTERSUCHUNG
AU8 dl•••r G.gendber8tellung der belden Theorlen .1rd
er81chtllch. daB K. Hamburger und N. Hartmann unter "TAu
.chung" da•• elbe versteh.n, nimllch elne TAuBChung 1m
chen Slnne alnes Trugachlusses.

~bll

WAhrend aber Hartmann dle

Illuslon und dle Tauschung glelchsetat, unteracheldet K.
Hamburger dlesbezdglloh wesentlleh, und zwar In der Welse.
daB fdr ale der Begr1tf "Illus10n·, um lhr. Konzeptlon zu

s...enzufassen. daB BewuBt••ln der TAu8Chung od.r daB Be
wuBtseln der N1cht-Wlrkllohkelt bedeutet.
Wle loh 8chon er&rtert hab•• kann lch N. Hartmann.
Auffas.ung von Illuslon gerad. wegen der darln llegenden
termlnologlsoh.n Elnseltlgkelt nicht zustlmm.n, m80hte je
40ch h.rau8.tellen. daB da., was er mlt ·V.rg••••n d.r Um
••It- m.lnt ••1n. groBe Roll. rdr meln. Aurrasaung .plel.n
soll.

Was K. Hamburger anbelangt. so m&oht. loh betonen.

daB loh lhre Verstehenswelae bezdglleh d.r Illuslon dberneh

me mlt dem grundl.genden Zuaatz, daB loh nlcht nur daB Be

12
wuBtseln der TAusohung In dem Begriff "Illusion" enthalten
sehe, sondern auoh das Moment der Tlusohung selbst.

Wenn K.

Hamburger von "verwel1en" spr1oht. so f1nde loh berelts da
das Moment der Tluschung als ein in dle Illusion 1ntegr1er
tea Moment angelegt, da 1n dam Wort ·verwe11en" auch d1es,
daB sum Tell dle Umwelt vergessen w1rd. 11.gt, woraus folgt,

daB sum Te11 e1ne Tluschung zUBtandekommt.

Aber d1ese Sel

t. wlrd von K. Hamburger nioht we1terentwlokelt.

Ioh hln

gegen wl11 dlese8 Moment als Bestandtell des Illus10nsbe
gr1ffs selbst sur Geltung br1ngen.

Ioh sehe d1e Illus10n

als elnen Begr1ff. der zwel schelnbar wldersprftchllche Kom
ponenten hat. nlmllch dle TluBChung als Trug8chluB und das
BewuBtseln der Tluschung.

D1eses BewuBtse1n hebt wiederum

sum Te11 dle TAuschung auf. abar nlcht In vollkommenem MaBe,
denn das BewuBtse1n der Tluschung 1mp11z1ert doch dle Anwe
senhelt der TAuschung und IIBt dleses merkWftrd1ge VerhAlt
nis nlcht versohwlnden.
We1terhln 1st es wlchtlg. die umgekehrt. Proportlona
l1tAt dleses Verhlltnlsses hervorzuheben. und Zwar bedeutet
elne Ste1gerung In der TAuschung zugle1ch e1ne Vermlnderung
des BewuBtselns tber d1e TAuschung.

D1es gllt ebenso rtr

dle entgegengesetste Selte 1nsofern. als elnem starken Be
wuBtseln
sprlcht.

~ber

die Tlulchung e1na schwaahe Tluschung ant

Man kann also zur Verdeut11chung

dl.8~.

Verhllt.

n1ss.s sagen a Je mehr der Zuschauer glaubt. die dargestell
te Marla Stuart se1 d1e real. hlstor1.ohe Flgur. de.to we

n1ger 1st er s1ch desBen bewuBt, daB s1e e1ne von der Sohau
sp1eler1n gesp1elte P1gur 1st.

Es 1st Ubr1gens e1n Z1el

d1eser Arbe1t, eventuell zu se1gen, daB es 1n beaug auf d1e
Illus10n e1gent11ch nur d1e E1nse1t1gke1t d1eser Proport1o
na11tlt (1m Ausgang von dar StArke der TIusohung) 1st, d1e
Brecht st&rt, n1cht, daB es Uberhaupt Illus10n g1bt, und
daB es e1ne

v~111g

andere Art von Illus10n 1st, d1e Brecht

vollkommen aus8chalten w111.
Besonders m8chte 10h darauf h1nwe18en, um den Illus1
onsbegr1ff fUr se1nen Gebrauch auf e1nen Nenner ZU br1ngen,
daB, spreohe 1ch von e1nem Zustandekommen oder E1nschrAnken
dar Illus10n 1m Theater. von der Entstehung oder E1nsohrAn
kung e1ner TAu.ohUng d1e Bede 1st, m1t dam P'aktum 1m H1nter
grund, daB d1ese Tlusohung Dt! !1D! 19l1kQ!l!ne 1st.
B1sher babe 10h von Illus10n gesproohen, als wire s1e
1m Drama led1g11oh e1n

m~g11ohes

Element.

Jetzt

m~ohte

10h

aber e1nen Sohr1tt we1ter gahen und das Fehlen von Illusion
au••oh11eBen, denn me1nes Brachtene kann as ke1n Theater
stUck ganz und gar ohne Illus10n geben.

Zwar tfthrt d1e Ab

s1cht, d1e Illus10n zu begrenzen, w1e Hartmann m1t Recht
.agt, zu e1ner E1nschrlnkung des Beal1smus 1m,Drama16 • aber
solange noch 1m StUck 81n ge.1sser Grad von Rea11tAtsAhn
l1ohke1t vorhanden 1st, g1bt es einen gewissen Grad von
Illus1on.

Es 1st nun n10ht

m~gl1ch,

alle Rea11tAtslhn11ch

ke1t auS dem Stftok auszuschalten, da das Theater gezwungen

16 S1ehe s. 7 dieser Untersuchung.
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1st. Henschen ale solche aprechen und &gleren zu lassen.
Sobald w1r als Zuschauer Abb11dungen von Menschenwesen se
hen, machen w1r Assoz1at10nen, die uns auf die RealltAt ver
we1sen.

DaB auch Brecht die Illus10n daher nur begrenzen

konnte, 1st von daher elnleuohtend.

DaB er a1e nur begren

zen wollte,
w1rd noch geze1gt •
•
WAhrend nach Hartmannscher Aufra.sung die Illusion
ent••der nullprozentig oder hundertprozent1g 1st, das helBt,
daB entweder "ke1ne Illus1on" oder "totale Illus10n" vor
11egt, verstehe 1ch also unter Illus10n alle Grade ayBe[
null und hundert. 1n and.eren Worten, man kann demzufolge von
"wen1g Illus10n" oder "starker Illus10n" spreohen.

Wenn 10h

von der StArke der Illuslon rede, bez1.he 10h m1ch auf d1e
Starke der Selt. der Tluschung gegenAber dem BewuBtse1n Aber
d1e TAusohung.
Akzept1ert man d1e Megliohke1t d1eses Gebrauehs des
Begriffs "Illusion", dann hAtte man den Vorte11, auch dann
Ton Illua10n aprechen zu kennan. wenn ea im Zuschauerraum
nur e1n ganz w1nz1gea Kernohen "Vergesaen der Umwalt" g1bt.
D1es 1st einer Flasohe analog, die nur .1n Molekftl Luft ent
halt.

D1e Antwort Buf d1e Fragel "G1bt es Luft drln?" mAB

ta. streng genommen. "Ja" sein. obwohl sie sohw1erig zu mes
sen wire. und obwohl es dann; wenn die Existenz diesas 8in
z1gen Molekala festgeatellt wire. e1nem v1elle1cht schwer
fallen warde. d1ese Frage mit dam e1nz1gan wort "Ja" zuzu
geban ohne erglnzenden Komaentar.

15
Bla zu dles8m Punkt baben wlr folgendes

~ber

dle 11

luslon 1m Theater featgesetzt. 1) daB ale Graduntersehlede
hat. ja naeh dar Theateraltuatlon, 2) daB 81e nleaals (1m
Theater) elne hundertprozentlge seln kann, ,) daB 81e nle
mala aus elner Theatersltuatlon Tollkommen ausgesohlossen
seln kann.

Daraus erglbt sleh, daB dle Illuslon eln sohwe

bender Zustand des Zusehauers 1st, ln dem er tell8 sleh 8el
ner realen Umwelt bewuBt 1st und sle tells verglBt, well er
gelegentlleh und zu elnem g••lssen Grad dle Bthnengescheh
nisse und BGhnengegenstlnde nlcht tar Reprlsentanten elner
nachgeahmten Reall tat halt, sondern f'flr ursprflngll che und
elnmallge Brelgnlsse,
An

dleser Stelle m&chte lch elnen kurzen Vorbllck aut

den welteren Verlauf dleser Untersuchung geben.

Es soll

1m Folgenden der Versuoh unternommen werden, den Illuslons
begrltt,

80

wle er konstatlert worden 1st, aut B. Brecht8

Konzeptlon zu ttbertragen. das bedeutet, daB es melne Autga
be seln wlrd. Brechts Auffa88ung von Illuslon ln den erar
belteten Begrltf au lntegrleren.

Zunichst wl11 loh aber auf

dle psyohologlsche Basls der Illu810n elngehen. um sodann
dle konkrete Analyse dar Illuslon welterzufdhren.
IV. EINFeBBUNG IN DEN ILLUSIOlfSBEGRIPF BRECBTS

Es ware lnteressant. zu analysleren, was 1m ZU80hauer
selbst vorgeht , wenn dle Illuslonlerung zustandekommt.
Aber es ware elne 8ehr kompllzlerte p8ycholog18che Unter

16
auchung. und 1m Detal1 lAg. e8 auBerhalb des Bereloh. der
elg.ntllchen Abalcht dl••er Unterauchung.
loh. nur .1n1ges knrz

EU

Ea gendgt, glaube

erwlhnen.

Je stArker dle Elnbl1dungakraft (d.h. dle Phantasle)
des ZUlchauera lat, deato stArker wlrd (oder .enlgatens
kann)

dle Illua1on1erung seln.

Es 1st hler bemerkenswert,

daB man "passlve" von "aktlver" Phantasle untersoheldet.
Pas.lve Phantaale 1st nacnvollzlehend. d.h. e1ne Phantasle,
dle gewl••e Informatlone» elner flktlven Sltuatlon gelle
fert bekoamt. und dle durch lhre Kraft das Veraet.en 48.
Zuschauers ln dle.e flktlve Sltuatlon erm8g11oht.

Aktlve

Phantasle 1st "41e soh8pferlsohe Phantasle als elne der
Vorau••etzungen dea Dlohter•• dle nul" duroh dle Daratel
lungsa8g11ohkelten beachrlnkt wlrd".I?

Dl.se lat 81ne

produkt1ve. krlt1aohe, auaaortlerende Phantaale.
sehr w1chtlg. dle.en

Unterl~hled

Es lat

au erkennen, wenn man 41.

Breohtlche Theorle 11est, 4enn manoh.s klnnte sonat .1aver
8tanden werden.
In "Daa moderne Theater lIt das epllohe Theater", ln
du Brecht erklArt, . .rum daa Theater sloh (all Ersatsbe
friedlgtmg) so sohlecht Ton der Illualon leat (nAallch .el1
daa Leben ao soh.er 1st und un. zUYlel Schaer.en brlngt),
aprlcht

81"

Gber "Illualonen gegen 41e Be.11tlt" ln del" Kunat.

41. "nlcht mlnder P87Chlsch .1rks.." alnd, "dank der flolle,

m

17 Gero Ton Wl1pert. S'9Dddlmab
~l te'etu£
(Stuttgart. Alfred Kraner Verlag, 199. s. 56 •

17
dle dle Phantasle 1m Seelenleben behauptet hat".

M1t d1e

.em Sats venelst eX' auf Freud (Ru. Ynblbyen 111 der Kul

lIE), del' sagt, "Das Geblet, ausdem d1e8e Illua10nen stam
men, 1st das des Phantaslelebens •••Unter dlelen Phantasle
befrledlgungen ateht der GenuB an Werken der Kunst, der •••
dam n1cht selbst Sch8pfer18chen duX'oh dle Vermlttlung des
KUnstlers zuglngllch gemacht wlrd."18

Hler 1st offenbar

dle "passlve" Phantasle gemelnt, und gerade dlese Form
wollte Brecht durch 81ne TerbaaBerte Gesellsohatt ganz
unwlchtlg far da8 Theater machen.
So sagt er 1m MIII!D5i!Ht. "Es 1st eln groBer Unter
achled. ob jemand 81ne VorBtalluDg Ton etwas hat. wan er
Phantasle braucht, oder elne Illusloft, wozu er UnYeratand
braucht.

Wlr brauchen fdr unsere Zweck. Phantasie, auch

dam Zuachauer wollen wlr elne Vo,.t,l,iD' (Uervorhebung
Ton all') von elner Begebenhelt veraltteln. nicht elne 11
luslon erzeugen.· 19
Ea 1st klar. daB. obwohl del' erste Tell dlese. Zltat.
1m Kontext des "'11nsilutl slch auf den Schauspleler be

zleht. er auch auf den Zuschauer 'flbertragbar lat f und daB
dle.8 Phantasle dle "aktlve", dle aoh8pferiBche 1st.

Dle

ae aktlve Elnbl1dungskratt ent.prlcht dem bertthmten -drlt
ten Vel's·, den del' Le.er oder ZUlohauer selbet in selner
18 Anna Freud, S~i!¥R1~' G"ammelte Werke (Lon
dont Imago Publlshing Co.. t~~9SS, xiv. 4'9.
19 Hauptmann. XVI. 58, •

18
Voratellung dlchten aoll.
epllshe

~b!at!£

Marlanne Xeatlng brlngt ln R!!

mlt dam Brechtschen Gedlcht "Ula 1592" eln

glAnzeRdea Belaplel des "drltten Veraea"1
"Blschof. lch kann flles.n",
Sagt. der Sohnelder zua Blaohot.
"PaB auf, wie 1ch's mach'·
Und er atleg mlt 10 nen Dlngen,
Dle aUlaahn wle Schwingen.
Aut 4&. groSe. groBe Klrchendach.
Der Blschof glng welter.
"Da. 11nd lauter 10 Lflgen.
Der Mensch lat keln Vogel,
EI wlrd nte eln Menech fllesen",
Sagte der Blschof zua Schnelder.
"Der Schnelder 1st ver.ohleden",
Sagten dle Leute d.. Bl.ohot.
wEa war elne Hatz.
8elne Flagel .1nd zerapellet,
Und er llegt zerachellet
Aut dell barten, barten 1.1rohenplatrt,"
"Dle Glooken .ollen lAuten.
E. .aren n1cht. ala LUgen.
Der Menach 1st keln Vogel.
Es wlrd Die eln Kenach fllese90'
Sagte dar Bl.chof den Leuten.
"Dle drltte Strophe, dle be.qt, daB heute dle Menlchen
fllegen UD4 der Blschof unreoht batte. 1st yon Brecht aue
g••part, der Leser hat .1e ••lbat zu yollrtleh.n,"21

Dl.

••• Aktlvw.rden de. ZU8chauerl. man kOnnte fa.t "Hltdlchtan"
.agen. war eln Zlel Breoht. und 1st eln ••••ntlloh•• Merk
mal ln .elnen .elaten Werken und .1rd auoh ln anderen Por
men auBer dam "drltten Vers" vereu.oht.

w.

20 Marlanne Keatlng, ~ e~i,Ch' ~b.lter (Stuttgart.
Kohlhammer Verlag, 1969), B.
,
21 Ebenda, S. 63.

19
Wenn B. Brecht vom MUrtel1", wle 1m "Klelnen Organon"22
oder vom "Krltlzlaaua" 1m M!'I!D6~»f23 aprloht, meint er
dle schaftende Phantasle. dle sch5pter18ohe Vor.tellung
von elner anderen Darstellungsm8g11chkeit.

Dle.e ach8pte

rische Vorstellung bewlrkt wenig Illusion, ja, verhlndert
11e logar fdr den Vorstellenden.

Dle andere, nachvollzle

hende Phantasle 1st ea, dle sum atarken Vergea.en dar Um
.elt fdhrt.

Sle tut

das

duroh elne "Elnfdhlung"t d.h. eln

gefdhlamIBlges. unreflektlertea Ergrelten der Personen und
Sltuatlonen des Dramas, ln anderen Worten, duroh eln Hlneln
verlegen des Ich ln daa Drama.

Dlese passlve Phantasle 1st

ea, dle dle starke Illuslonlerung erm8g11cht.
Nachdea lch dle Illualonlerung ala ProseB des Zustan
dekommens der Illualon mrs behan4elt habe, m8chte lch nun
auf 41e Illuslon, dle sloh so gesehen ala Endprodukt der
Illuslon1erung gestaltet, zurftckkommen. um dle.e .e1ter au
unterauchen und aut Breoht anzu.enden.
1m nAchaten Abachnltt .1rd es us a1ne Analyse der 11
luslon auf lhre Struktur hln gehen mlt der Abslcht. dle Aut
fassung Brechts hlnslohtlloh der Illusion mltelnzubezlehen,
um letzllch Brechta Ablehnung der Illuslon (genauer. elnen

beatlmmten Tell der Illuslon betrettend) gegendber deutllch

22 Hauptmann, XVI, 694.

23 Ebenda, S. 651.
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_ohen zu k8nnen.
V. UNTERSUCHUNG DEB ILLUSION BEZOGEN AUP B. BRECHT
~

tb.atlEkonltltuleE!n4e

Illu,~ol ~

1hE! StelsllHDS

Inaotem d&s Vorhandenseln. Spreohen und Agleren von
Menlchentlguren aut der BUhne, zumlndeat von anthropomor
phlschen Gestalten,

f~r

das Theater un.ntb.hrlloh slnd,

mecht. loh sle als theat.rkonatltul.rend. Moment. k.nnzelch
nen.

Da

dle Illuslon .1ne automat18ohe Folg. daraul lit,

daB aufgrund dl.8es Faktuma A8soz1atlonen aut dal real. Le

ben unv.rmeldl1ch slnd, woduroh .1n. Elnfdhlung ln dle.e
Henschenf1gur.n zustandekommt und zuglelch der Elndruok, .a
handele 810h um dle BealltAt, k8nn.n vlr such dl.l. Illu81
on, man habe •• mlt d.r R.alltlt zu tun, als theaterkonstl
tu1erend bezelchnen.
Dle Illuslon AuBert sloh ln der Gl.lohsetzung von
1) Sohauapl.ler und F1gur, 2) Vortfthrung und G••ohehnls.
)

B11h.ne und r.alem Ort us,,.

51. wlrd aus dem oben angeg.·

b.nen Grund h.rvorgeruf.n und kann ln lhr.r Int.nsltat ge
stelgert werden.

Das bedeutet. al. hat Gradunterschlede.

dle durch dle folgend.n Mlttel charakt.r1s1ert werden.
1) durch dle Wahrschelnllchkelt (RealltAts&hnllchk.lt) des
Inhalta und der Darbletungstorm24 • 2) durch b.st1mmte
24 Unter Darbletungltorm verst.he loh all. poetl
aohen und theatrallschen Mlttel, dle verwendet werden, um
den Inhalt zu db.rtragen. Obwohl beld. Element. (Inbalt und
Darbletungsfol'll) oft 'f'onelnan4er untrennbar alnd, z.B. 1n

21
Darbletungsformen ln der Gestaltung der Flguren (vor allem
psychologlsche und theatrallsche). die spezlflsch darauf
abgezlelt slnd. elne starkere Elnfilhlung zu errelohen, und
;) duroh bestlmmte Darbletungsformen. dle spezlflseh dazu
benutzt werden. 81ne Notwendlgkelt des Verlaut. dar
gesehlehte glaubhatt zu machen.

B~hnen

Dle Wahrsehelnllchkelt (1m

Inhalt und In der Darbletungsrorm). obwohl sle ln der Ten
denz durch lhre Realltltslhnllchkelt dle Illuslon stelgert,
well. mehr Assozlatlonen auf das reale Leben dadurch ermeg
llcht werden. kann doch von dem zwelten und drltten Element
praktlsch unwlohtlg gemaaht werdent nAmllch durch elne spe
zlflach abgezlelte. besonders starke Elnfdhlung und duroh
elne geachlokte

Zusammenverkn~pfung

der Geschehnlsse.

Dlese

Konzeptlon wlrd verstandllcher. wenn man slch elne Skala der
Wahrsohelnllehk.lt vorstellt, dle sleh von Wahrlchelnlloh
kelt an dem elnen Ende bls zu Unwahrschelnllchkelt am ande
ren hlnzleht.

bezug auf dle Sprache ln elnem Kunstwerk. kennen wlr sle
provlsorlsch um dar Klarhelt wlllen sohelden. Inhalt 1st
der storfllohe; wertrrel naoherzlhlbare Tatsaohenablaur des
Stdckes samt dem gelatlgen Gehalt (Lebenshaltuftg, Weltan
schauung usw.). Elne solohe Trennung ln der Sprache wire
verelnfaohend gasagt dle rolgendel Was geaagt w1rd und waa
damlt gemelnt 1st, geheren zum InhaIi: Wie es gesagt w1rd
(ob Prosa oder Vers, ob ge8prochen oder gesungen. ob ge
sohrlen oder gerlastert) sehert zur Darbletung.rorm. Dle
Tatsache elner Handlung und was dle Handlung gelatlg reprl
sentlert, entsprechen dam Inhalt. Wle dlese Handlung darge
stellt .1rd, 1st wlederum Darbletungsform. Der dramatlsoh.
Ort wire Inhalt, w.hrend das theatrallsche Aus.ehen dlese.
Ort•• (Bdhnenbl1d) zur Darbletungsrorm geherte u•••

22

Da 10h 1n dam, ..a Brecht dber d1e.en Zuaaamenhang
.agt, e1ne Ubere1net1mmung m1t me1ner h1er vorgelegten Ska
la aehe, unteratdtze 10h 1m Polgen4en .e1ne Konzept1on m1t
e1nigen se1ner e1genen AuafUhrungen.
1. Natural1amue, 1n dem e1ne extre.e Wahrlche1n11ch
ke1t, ja e1ne photograph1.che Genau1gk.1t ange.trebt .1rd,
wdrde man feltatellen kennen, daB alle dre1 1l1ul1onaate1
gern4en Momente (Wahr.che1nl1chke1t dea Inhalte und der Dar
b1etungaform. atark abgez1elte E1ntUhlung und ange.trebte
TAuschung e1ner Not.end1gke1t de. Ablaut.) 1n stark.. MaBe
gegenwArt1g 11nd, m1t belonderer Betonung aut de. erlten
und dr1tten Punkt.

D1e Wahrache1nl1chke1t .1rd durch d1e

aenau1gke1t de. Abb11de. erre1ent.

N1cht• •1rd darge.tellt,

.as nicht 1. realen Leben vorkommen warde.

1m Gegente11

aogar. d1e Daratellung loll e1ne d1rekte W1derlp1egelung
del Lebena ae1n.

D1eae Vahrache1n11chke1t veratlrkt d1e

E1ntUhlung, d1e 10.1elo aohon durch PI1oholog1ach-kftnatle
r1aeh. M1ttel ange.trebt .1rd.

Denn durch d1e extr..e Bea

11t&talhnl1ohke1t bekommt der Zu.chauer d1e greSte Saa1a
fir "loz1at1onen aut daa reale Leben, d1e .uoh ala Ba.1a
tlr d1e E1ntGhlung d1ent.

Da. dr1tte Mo.ent (d1e getluach

te Not.end1gke1t dea Ablauta) .1r4 aut d1e tolgende We1.e
erre1ent. Die ·pnotograph1aohe- Teohnik dee Natura11"u8
erzeugt den "cnt1gen, autor1tlren Sohe1n e1ner exakten V1e
derg.be der W1rkl1ohke1t, und 11e 11t bur e1n Sohe1n, 4enn
obwohl die dargeatellten D1nge. Verb&ltn1 ••e unA Ge.ohehn11

ae exakt abgeb1ldet .erden, 1at d1e. nur e1n Te1l der W1rk
l1chke1t. n1cht d1e l'D'e W1rk11chke1t. nlm11ch e1ne ganz
apez1t18che W1rk11chke1t. 41e den Z.ecken de. Dramat1kera
41ent.

B. Brecht 8agt 1m Me,81ISi!ut. ·D1e (natura11st1

8ohen. BF) Stftoke8chre1ber arrang1erten natftr11ch d1e Vor
glnge ebenao tle1B1g .1e 41e n1ohtnatura11at18ohen.

S1e

komb1n1erten. l1eBen .eg, veranatalteten ZU8ammentretten von
Personen an un••hr.che1nl1ohen Stellen, vergr6berten d1e e1
nen Vorglng., verte1nerten 41e anderen und 10 .e1ter.- 2S
Se.ttmmte unverln4er11che S1tuat1onen .erden darge.tellt und.
4ureh d1e Sehe1n-Autor1tat der photograph1achen Vle4ergabe
verte.t1gt.

"DaaPub11ltum wurde 4az\I gebraoht, e1ne gaMe

Menge \lftbaltbarer Zuatlnde, nun. IU tGhlen, daB a1e eben un
haltbar waren ... 26 Auoh d1e starke E1ntGhlung 1n d1e F1
guren hat e1nen ver.ohle1ernden Ettekt 1n bezug aut d1e
Kaua.11tat der Gesehehn1••e, .e11 der Zuaehauer m1t .e1nen
1bm autgeZ1fWlgenen Gettlhlen .enig M8gl1chkel t hat, 4arilber

zu retlekt1eren. ob der darge.tellte Ablaut der Geeoh1ohte
not.end1g .e1 oder n1cht.

Er lat. Brechta Xe1·nung naob. eu

.ehr 1n d1e gegenwlrtlgen Probl..e der F1guren getahllm&B1g
verwlckelt.
Naturallaten,

B. Brecht aagt 1m

"In &uch (d1e

tGhlte man 81eh e1n, und 1n d1e Welt rlch

BF)

tete man a10h a1n.

1hr .art, .1. 1hr wart. und 41e Welt

25 Hauptmann, XVI, 51S.
26 Ebenda.

11"~DlkaBt.

s. 517.
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blleb, wle sle war_"27
Aber gehen wlr aut dleeer Skala elnen klelnen Sohrltt
ln dle Blchtung der Unwahrlohelnllohkelt.

1m aeall.-ul nIa

11ch, der. atl1t7pologlsch ge.ehen. dem Naturallamu8 .ehr
nahe komat, treten auch alle drel lllualona.telgern4en Mo
.ente aut.

Aber wenn lIan genauer hlnsohaut, wlr4 man elne

far unsere Zwecke wlchtlge AkEentYerlagerung te.t.tallen
k&nnen.

Eln kleln .enlg Gewlcht wlrd yom Anatreben der Ge

naulgkelt weggeno. .en und aut elne beabalehtlgte Stelgarung
der Elntdhlung gelegt _ Brecht erkllrt es tolgenderaaBenl
Dle Beallsten hlttan elnen zlemllch sehematl.chen Helden
Torgetdhrt, lilt "lIegllchst wen1gen Elnzelzftg.n •••• damlt er
mOgllch8t v1ele ZU8chauer ~decktet •• 28

Das helSt. daB der

Held 1m Beal18l1us elgentllch unreallstl.cher (bEW. un
naturallst18oher) als dle Flguren ll1 Haturallsmua wire.
"Wenn der Zuscnauer sloh ln lhn elnlebte, t«hlte era wle er
dle Sltuation 'me18terte,".29

In dle8em 8berg&ng TOll Na

turaliamu8 zum. Realismus (nlcht ohronolog18ch ge.ehen) wlrd
also eln wenlg aut dle Wahrachelnllchkelt verzlchtet Eugun
sten der geste1gerten Elnf«hlung ln den Beld.n.

Doan . .s

das drltte Moment (getlu.chte Notwendlgkelt des Verlauts)
anbetriftt. hat der Reallamu. genau dleselbe ver8chlelernde
Wlrkung aut dle lau8.11tlt der Geachehn1stolgerung w1e d.r
27 Bauptma.nn, XVI. 520.

28 Eben4a.

29 Eben4a

s. 519.

2.5
Naturallsmua, un4 zwar aus denaelben Grdndea (Wahracheln
llohkelt und Elntthlung).
ttbersprlngen wlr nun elnlge Zwllchenltadlen ln unse
rem Spektrum und betrachten wlr aeln anderes Ende, nlmllch
elnen Drament7P. der elne starkere Unwahreohelnllchkelt be
lDbaltet, wle z.B. elnen aolchen In der Antlke.'O

1m ari

Itotellsohen Theater, wle ea In 4er ·Poetlk- konatatlert
wurde. kommt daa Theatererlebnia (gewlale Iatharalaw1rkun
gen durch Furcht und Mltleld. bzw. Sohrecken und Jammer)
Termlttelst elnea ElntiUlluJ1gaakte. zuatande.

na,

wo dle

grenzenlose Elnfdhlung ln den Helden mlt Abltand 41e aller
wlchtlgate Zlelaetzung war, muBte dle Illuslon, man betlnde
alch am realen Ort, auch von h8chlter Intensltlt aeln.

Dle-

Ie Illullon wurde zum Tell durch 41e ElntUhlung aelblt un
teratfttzt, denn belde slnd unl&sbar lnelnander verwlckelt
und wirken gegenaeltlg autelnander.

Zum anderen Tell wurde

dle.e Illuslon durch das obengenannte drltte Moment geatel
sert. nlmllch durch dle getAuschte Notwendlgkelt del Ver
lauta.

Nun. manches 1m arlatotellachen Theater erlehlen,

obJektlv betrachtet, heehst unwahrachelnllch. z.B. ln bezug
aut den Inhalt der Fall, ln dam ln ileitt! dle Leute von
den P7thlachen Splelen berlchten (Python war eln Drache).
Arlstoteles behauptet ln selner Po,X1k. man lolle lowlelo

JO Dlele Konatltulerung de. Spektruma enthilt den

Hachtel1, auf starken Verelntachungen zu beruhen. ertftllt
aber dle Funktlon, tar unlere Zwecke aU8relchend zu aeln,
und bekommt Ton daher lhren Stellenwert.

26
solche Uftatlmmlgen Mythen nicht konatruleren, -doch wenn
man es tut, dann soll es elnen Ansoheln Ton Wahrschelnllch
kelt haben. selbat wenn es unwarachelnllch 1st, und dann
geht 8s".31

An elner anderen Stelle sagt er, daB, obwohl

•• eln Fehler sel, Unm8g11ches zu dlchten, ea ln Ordnung
ael, -wenn 81e (dle poetische D1chtung, BP) damlt lhr Zlel
erre1cht •••

·'2.

un4 dle8es Zlel 1st. dle Unwahrsohe1nllch

kelt als wahrschelnllch Torzutauschen.

Eln aelsplel fdr

Unwahrschelnllchkelt ln der Darbletungsform ware der Chor
oder dle gerelm.te, ln Versen ge.proohene Sprache.

Brecht

welst selbst auf dlese Unw.hrsohelnllchke1t hln, wenn er
1m "Klelnen Organon" «ber d1e Antike aagt. ·Unkorrekthelt,
selbat starke Unwahrschelnllohkelt

st~rte

(den Zuschauer

ln der Antlke, RF) wenlg oder gar niGht, sofem nur dle Un
korrekthelt elna gew1sse Konsistenz hatte und dle Unwahr
ache1nllohkelt Ton derselben Art blleb,·'3
Was loh mlt dlesem Spektrum sagen will, 1st falgendes.
In allen Illuslonsdramen blelben zwel Elemente konstents
1) dle atarke Betonung aut der Entstehung einer besonders

lntenslTen ElntUhlung und 2) elne glaubhaft notwendlge Zu
sammenstellung der Gesohehnlsse, dle .) 1m arlstotellschen
Drama sleh mlt der Ton Brecht genannten ·Konslstenz· begndg.

31 Arlltoteles. Pllfl~. arag, Olof Glgon (stuttgart.
Phlllpp Beelam Jun., 19 9 , S. 62f.
,2 Ebenda, S. 64.

"

Hauptmann, XVI, 665f.
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te, und dl. durch eln. stark. Elnfdhlung Terschlelert wurde.
und dle b) 1m Naturallsmus-R.allamus ala r.st und unveran
derllch "pbotographlert" wurde. und dle durch dle starke
Elnfdhlung eln. Undurchslchtlgk.lt gewann.

B. Breoht nennt

das zy.lt. Element 1m neuntenAbsatzdea "Klelnen Organon"
dle "Illy.!on

I,D.'

EwiDSeRAID VerlaB'. 4!l Ge.gh,ohtt"

(B.rvorhebung Ton alr).

Daraus erglbt slch. daB. gleloh ob

dle Darbletungarorm und der Inhalt dahln tendleren. wahr
.oh.lnlloh oder unwahraohelnlloh zu aeln, das sog.nannte
"Theater.rlebnls" mlt starker Illu.lon und Elntdhlung trotz
dem zuatandeko...n kann.

Dl. ent.cheldenden El.mente slnd

dle .pezltlaoh poetlsch.n und th.atrallach.n Mltt.l. dle
Terwendet werden. um dle Elntdhlung zu atelgern und um 41e
Illuslon elne. zwlngenden Verlaura der Geaohlchtezu achat
r.n.
Vahr.nd loh bla jetzt ln melner Konzeptlon dle ge
tauschte Notwendlgkelt der G.soh.nnl.tolge al. drltte. Mo
m.nt ln der Stelgerung der th.aterkonatltulerend.n Illuslon
b.hand.lt babe. w.rde lch nun dl•••• Moment ala elgenatln.
dlges re.t ••tzen. nlmllch als Illuslon .1nes zwlngeDd.n V.r
lauts d.r Gesehloht. ( •• 0.) od.r ala Ew.lt. Illuslon mlt
d.r Zlelvoratellung. aurgrund der Trennung der Illuslon ln
".rst." (the.t.rkonatltulerenA.) und "zw.lt.", dl. Intentlon
B. Brecht. In bezug aut dl. Illualon b.gr.ltllon EU maonen.
Dl ••e Modlflkatlon melner Konzeptlon dahlngehend. daB len
jetzt von Ewel Arten d.r Illuslon spreehe, hat den Vortel1,
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vermlttelst dleaer Fa.sung dle Autt.saung Brechts nlcht nur
elnbezlehen zu k5nnen, sondern sogar dle Intentlon Brecht.
ln deutllcher Welse darstellen EU kennen.
~

Ew,lt, Illu810n
Dle .welte Illuslon wlrd wlederum durch dle resultle

rende stelgerung der ersten Illuslon und Elnttlhlung ver
stlrkt, lndem der Zuschauer sozusagen von den Emotlonen de.
Sohausplelers gefangen lat und machtlos hlemln und dorthln
geEogen wlrd.

Dles verhlndert naoh Breoht elne kr1tlsohe

Haltung den Vorglngen gegentlber und d. .lt auch dle Erkennt
nls, daB der Verlauf der Ge.ohlchte ablnderbar 1st.

Da.

hleSel Der Zuschauer wIre nioht 1.stande, dle Kausalltlt und
Folge der Vorglnge ln Frage zu stellen und d..lt lhre Not
wendlgkelt zu beEwelfeln.

Bler sel kurz angeaerkt, daB das

eben Gesagte tdr Breoht 1m gr5aten MaBe an.t5S1g seln muB,
zumal es selner polltlachen Intentlon zuwlderlAutt.
Aus dlea.. Tell der Untersuohung ergeben .1oh fUr un
ser. Zw.ck. zw.l w10htlge Punktel 1) dle Entatehung und
Stelg.rung der ersten theaterkonstltulerenden Illusion, man
habe es mlt der Bealltlt EU tun, un4 2) dle Entstehung el
ner Ewelten Illuslon eln.s zwlngenden Verlauta der Gesohlch
te, die dle erate dann verstlrkt.

Weiterhln hat dle erste

Illuslon (sus_en mlt der ElntUhlung) w1e4eru. elne Wlrkung
aut 41e zweite, indem ale duroh dle Verh1nderung einer kr1
tiachen Haltung 1m Zuschauer elnen verschlelernden Ettekt
ln be.ug aut dle lauaalltlt der Vorgange hat, elne Versohlel

29

_rung.

dle dle zweite Illusion aozusagen in Slcherheit

brlngt.
j. Bl!2ht • Int.nt1on b&ns&cb tl lch 4!E Illu.lon

An dam eb.n Erlluterten aetzt nun B. Breohta Krltlk
eln, denn er wollte dle (erste) Illuslon und daalt zugleich
auch dle Elntahlung begrenz.n. ua das Denken des Zuschauers
trel zu setzen und zu aktlvleren. ua elnen Krltlzla.ua 1.
Zuschauer

EU

erzeugen, den dl.aer dann aut .eln. elg.ne g.

8.11schattllche Sltuatlon verwend.n .ollte.

Um elnen sol

chen Krltlzlamu. zu ermutlgen, wAr. e. n&tlg, elne gewls.e
Dlstanz de. Zu.chauers

gegen~ber

d.r Handlung zu .chatten.

Dles.r Abstand bedeutet elne Begrenzung d.r ElntUhlung und
Realltatalhnllohk.lt und dle Auaaohaltung dar .welten Illu
slon, nlmllch der g.tlu8chten Notwen41gkelt 4e. Verlaut.
dar G.schlchte.
Bs lat keln••w.ga wahr.

daB

Brecht nur dle Naturall

st.n. Reallsten und alten Grl.chen krltlslert hat, er naha
gegen jedea Theater, das zu vlel Illus10n arz.ugt, .1ne ab
lehnende Stelle .1n.

Br n.nnt all. 111uslonaanstr.b.nd.n

The.terversuche ·Elnt~hlung.-, Flkt1ons- od.r Erlebnladra
matlk- 34 und v.rglelcht aie mit .1nea Karus.ell. "Am
besten wlhlen wlr .1n•• janer weitlAuflgen laru.selle, 41.
una aut h&lzemen Ro.s.n od.r Autos 04er Plugzeug.n an al
l.rhand aut dl. Wand. gemalten Darst.llungen von Geblrgs.

34 Hauptmann. XVI, 542.

)0

land.chatten vorG.bertragen.

V1r k6nnen auch e1nea t1nden.

daB una 1n t1kt1ve g.tlhr11ch. Umg.bung.n achl.ppt.

F1kt1

v.rw.1a. r.1ten, t11eg.n, .t.u.rn .1r ••lber •••D1. Senaa
t10nen .echaeln. V1r haben .1n.rs.1ta daB

Get~hl,

EU ••rd.n ••••

M.chanismuB un••1g.r11ch m1t

g.r~ •••n

••1ta d1e F1kt1on, aelber

d1r1g1er.n.· 35
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von dem
andr.r

Dam1t will Brecht .ag.n, d.r Zu.chauer g.b••1ch

EU

.rst der Illu.10n h1n, daB .r am r.alen Ort ••1, dann tem.r
geb••r a10h 1ntolg. d•• M1t.rl.ben. d.r Illu.1on h1n, daB
.r akt1v a.1, d.h. daB .r a.lb.t m1tmache, daB .r d1. S1tua
t10n ••1.t.re.

Ab.r w&hrend d.r ganz.n Z.1t habe .r auch

daa G.tdhl, daB d1. G•• chehn1ase 1hn unhaltbar m1ttortr.1S.n.
1m "Kle1nen Organon" beachre1bt .r d1e Zuachauer .01
ch.r Dramat1k all Leut., d1e .ch.1n.n, al. ob .1. von J.d.r
T&t1gke1t .ntbund.n ••1en und ala -solch., m1t d.n.n etwa.
g.macht w1rd-.)6

D1•••• M1ttortger1.aen••rd.n (ae1st un

b.wuBt) d•• Zuachau.r. 1at ea .ben, wa. B. Brecht m1t Illu
a10n e1nes zw1ngen4.n V.rlauta d.r a•• ehichte &Dspricht.
Ganz .ntgegeng.a.tzt de. Z1.l d.r Schattung e1n.r .oloh.n
Illus10n war.n .e1ne Hauptz1.le ge.ell.ehatt11ch-8konom1.che
Z1.l., da. h.1Bt. Erat durch d1e Erkenntn1., d1e er dam Zu
.chau.r .raOg11ch.n w1ll, daB d1. D1nge und V.rh&ltn1aae
verln4erbar slnd, 1st ea ••1e er ••1nt, dann auoh .Og11oh.

)5 Hauptmann, XVI, 541t.

36 Ebenda, S. 674.
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aut dle Dlnge und Verhlltni8.e selbst ElntluB

EU

nehmen ln

der Form des aktlYen VerAnderna.
Dle z••lt. Illus10n kann nloht zuatan4ekommen ohne
dle erste, da sle jedooh dle erste Yerstlrkt, erreloht
Brecht ln selner Zlels.tzung, dle zwelte Illuslon auszu
achalten, auch zuglelch elne Vermlnderupg der er.ten Illu
.1on.
Bel.plelhatt fUr Brechts Methodlk zur Auaachaltung der
zwelten Illu810n .1nd selne ErlAuterungen 1m 67. Abaatz de.
"I(lelnen Organon"., "Dle Ge.ohehnla.e dlrten slch nioht un
merkllch tolgen. sonden man auD mlt do Urtel1 dazwlsohen
ko_en klhmen.·

Eben jene "zwlngende", und d_lt unbezwel

telt•• oder auch Terlohlelerte Kauaalltlt (In 41.... Pall
.twa dle Szenenabtolge) al.

J1B

Bauptkon.tltuena der zwel

ten Illuslon wl11 Breoht "autbrech.n", and, lndo er 80 41e
Bandlungaabtolge mlt BerlexlonaknotenJ7 Tersl.ht. be.eltlgt
er d_lt ZUII Tell auoh dle .welte Illuslon,

Wie B. Breoht

41e.e Illuslon be.eltlgt, wird spAter gans ausrthrlloh be
handelt.

Vorllutlg aber senlgt dle.es Belspiel,

UlIl

un.

elne elnlelten4e Ahnung daTon EU Ter.ohatten.
Um es nooh elnaal zu beton.ne Dlese Verschledenbelt
der Illualonen 1.t sehr wlchtlg,
gen dle Illualon au Taratehen.
den.

J7 Hauptmann. XVI. 694.

UlIl

B. Breoht. Angrltt ge

51e lat ott Abera.hen wor
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E. glbt elne ganze Belhe Ton M1BYeratlndnl.sen um dle
Brechtachen Th.orlen, b••onders ln bezug auf dle Stellung
der aetAble dberhaupt.

Ea lat ein ziemlloh verbrelteter

Glaube g•••••n. daB Br.cht di. !motionen ab.cnaffen .ollte,
.eat der ElntUblung und "Illu.ion ft , um daB ftkalte ft Denken
lns Th.ater elnzutlhren.
Dleae. erwe18t .1oh a18 Irrtum.
M1Bveratlndnla

EU

Brecht ver8uchte daB

korrigler.n, ln4em er .agte.

-na.

eplsohe

Theater bekimprt nleht dle Emotlonen, .ondern unterlueht .1e
Ul1d. _ent nioht halt be! lhrer Erzeusung.

Der Trermung von

Vernuntt und GetUhl macht 81ch da. durchschnlttllche Thea
ter .ohuldlg. lndo e. 41e Vernunft prakt18ch au..erzt.
Selne Vertechter schrelen belm gerlngaten Versuoh, etwas
Vernunft ln dle Th••terpraxla
rUble au.rotten.-,a

EU

brlngen. man .olle dle Ge

Breoht verbrachte verhaltniamlBlg vlel

Zelt mlt dar Autgabe, .,1ne Krltlker daTon zu tberzeugen.
daB er niohts gegen aeffthle habet

"Una dringen dle Gefable

zur .USeraten An.pannung der Vernuntt un4 dle Vernunft rel
nigt un.ere GetUble", east er ln .elnen Sohrlften. 39 Die
Zltate slnd zahlreich.

1m

habe nioht. gegen a,tUble.

H""asillf

eagt era -Oh. loh

Ieh ati. .e BU, daB Gerthle natig

.ind, damlt Dar.tellungen. Nachahmungen Ton Vortillen

,8

aU8

lAthe Bilicke-Weiler, ~ ~f:!!t»£I&! B£'Rbtl
(B.rlin. Ben.ohelverlag, 1966). s.
t

39 Ebenda. s. 53.

dem men.chllchen Zu....enleben zu.tand. ko...n klnnen, und
daB dle Hachahmungen GerUble err.gen m«•••n.- 40
lAthe BUlloke m.lnt. daB •• 1ne -Ablehnung d.r E1ntah
lung •••vl.1 mlBY.r.tand.n und rehllnt.rpr.tl.rt word.n- ••1,
••11 vlele von s.ln.n Krltlkern .1ne undlal.kt1sohe aetrach

tung•••l •• d•• Erkenntnl.proz..... gehabt hatt.n.
ten

El~hlung

81e .etz

glelch Emotlonen und Denken gl.lch BewuBt

Beln, -obwohl apateat.nB .elt Lenin, de.aen Werke zu Brecht.
Bandblbllothek g.herten. klar 1.t, daB emotlonale (.lnnll
che) und ratlonale (logl.ohe) Erk.nntnia zwel Stuten In el.

nem elnheltllchen Proz.B .1nd.

daB

41e Erkenntn1. nul' ala

dlal.ktl.che Elrthelt von S1nnllche. (leben41ge Anachauung)
und aat10nalem (Denken) exlstlert-,41
In lhren AusrUhrungen aagt K. BUlloke, daB Brecht dle
Emotlonen nlcht ab.chatten wollte, dooh wohl 41e E1ntUhlung.
Wlhren4 loh dem zuerat Genannten zustlmme,
da. Letztere vernelnen.

80

mUS loh 400h

Natdrllch wollte Breoht 4.1e 'Bln

rahlung begrenzen und hlelt .1e rUr nloht .ehr truohtbar.
1m

~bermaB

80gar tur .ohleoht.

Da. M1SVer.t&n4n1a kaJIl sum

Tell wegen elne. et... Ubertrelbend.n Arguaentatlons.tl1.
zuatan4., del' In .elnen Schrlrten wahrnehmbar 1.t. un4 del'
hOohatwahrsche1nl1oh dle Wlrkung aelner unterlegenen Kampt
lage war.

Er batte tatslohlloh elne zahlrelohe unci mlohtlge

Oppealt10n zu f1berzeugen.

Da. tdhrt. antaDg.

40 BauptJI.&nD, XVI. ,506.

41 af111oke.We11er,

s. 51.

ZU

elner z1..

110h starken Polemlk. entwlekelte sleh aber allmlhllch ln
.elnen .pateren Jahren gldcklloherwel.e

EU

elner prlzl.eren

Au.druck.welse,
DaB

er dle totale Au.scha1tung der .Elntflhlung nlcht

fflr unbedlngt not.endlg hlelt. AuBert slch 1m Me'.lUSt,ul.
-Ioh kann alr Elntdhlung ala Grenzlall Torata11en, ohne daB
Sohaden geechleht,

Durch elne Relhe Ton Vorkehrungen kannte

man Sohaden Termelden.

Sle m.d13te unterbrochen werden und

nur an be.tlaaten Stellen atehen. oder gans. gans 8cbwaoh
.eln und gemlaoht m.lt krlttlgen anderen Operatlonen •••Wenn
loh aloher 8eln klnnte, daB lhr den ungeheuren Unterschled
zwlsohen dam neuen Splel und dem alten, das auf voller Eln
fdh1ung beruht. a18 kaum wenlger ungeheuer sehen k8nntet.
wenn loh ganz aohwache Elntl1hlung fflr m8g11oh erkllre. dann
wdrde lch es tun,w42

Dlese Torslohtlge Erlaubn18 zelgt

elne allmlhllche Lockerung aelner Po1emlk.
Erlc Bent1e7 behauptet mlt wenlger Vorsloht, abar mlt
Beoht, glaube loh. -0& Breoht unvermeldlloh ln polemllche
Auselnan4er.etzungen Tarw10kelt wurde, muste er dle nega
tlve Selte dle.er Inszanlerungs.rt flberbetonen, dle Tat
a.che, daB ale dle Il1uslon dar Wlrkllchkelt zunlchte maoht.
Und selne Krltlker. dle lamer berelt slnd,

EU

behaupten.

da8 epleohe Theater verleugne dle Grundprlnzlplen des west

110hen Dramas, flnden h1er elnen groBen Steln des AnstoBes.
Sle haben, denke loh, recht. wenn 81e dle Illuslon a18 zu
42 Hauptmann. XVI. 584.

geherlg zur Schausp181kunst und somlt zum ganzen Theater be
trachten.

Unrecht haben ale nur, ..enn 11e annemaen, daB der

erzAhlende Reallst (Brecht. RP) dle Illullon ganz und gar
aus8chaltet.

Der Grad d8r Illuslon lat ausachlaggebend.

un4 eln gerlngerer Grad von Illuslon muD nlcht unbedlngt

wenlger dramatlsch seln als eln heherer."4~
E. Bentle7 ateht nlcht alleln mlt dleler Autfa.lung,
denn Josef Juso..skl z.8. Ichrelbt, "Brecht

k~nnte

d"3enl

gen, der" 81ne volle Illullon 1m Theater haben wll1, -ent
gegnen. daB sogar der empfAngllchlte ZU8chauer, sowle er
11ch nlcht der Illuslon erglbt, slch darlber klar ..lrd, daB
8S Illullon 1st.

Oenn obgleleh dl••er Zuschauer erlehUt

tert wlrd ...ell Othello Oesdemona un4 dann aleh selbst er
mordet. wlrd er dooh nicht so ergrlften seln, daB er 810h
wundert oder gar gekrlnkt 1st, weon dle belden Toten•••
autstehen und aleh vor dem Publlkum verbeugen.- 44 Dle.e
F&hlgkelt des Zuschauers. sagt JUlo..skl, "Ileh der Illuslon
hlnzugeben und glelohzeltlg zu wl.len, daB es Illuslon 1st"
benutze Brecht. 4S
Hler ..lrd deutlloh, daB Bentle7 und JUlow8kl mit dem
glelchen Illu810nlbegrltt operleren. wl. loh anfangs (In
43 Erl0 Bentle7, "Ole The.terkunst Brechtl,- In

§1Dn

ll1!! l2a (Serlln. RUtten und Loening Verlag, 1951). 5.1"04.

44 Josef JU80wskl. "Bertolt Brecht und se1n 'Guter
Mensch'". 1n §iDa ~ ~ (Ber11n, RUtten und Loen1ng Ver
lag, 1951), S. 208.
45 Ebenda, S. 209.

)6
melner Konzeptlon) dle Illusion charakterlslert und dlese
spAter theaterkonstltulerende Illuslon genannt hAbet
Breoht selbst sagte endlloh ln elnem Gesprloh mit
Ernst Sohumacher. "Das Lamplon der Illuslon, der groBe Mond
der TAu.ohung mftssen leuohtenl Ioh bln ja nloht gegen den
8chenen Scheln. in den alle Wlrkllchkelt aut dem Theater
lamer geraten muS.

Aber weder der Sohauspleler noch daa

Publlkum sollten vergesaen, daB der Zauber, der maglsche
Scheln zur Durohleuchtung der wlrkllohen Welt dlenen muB."46
Wlr werden bald .ehen, duroh welche Mlttel Brecht dleses
"Lamplon der Illuslon" begrenzt hat.

46 Helge Hultberg, Dle 4sthetischen 6DlchauBD5en
Bertolt Brecht. (Kunk.gaard und lopeDbagen. Munksgaard In
ternational Booksellers and Publlsher•• Ltd •• 1962). S. 182.

VERFREKDUNG
EINLElTUNG
E1n tUr d1e Brecht-Forachung unentbehrl10her Begr1tt
1at d1e 80genannte ·Vertreadung".

Bevor 10h we1ter 1n me1

ner Unter.uchung der Stellunganahme Brecht.

gegen~ber

der

Illul10n we1ter gehe, l1egt zunlohat d1e Autgabe vor, d1e
len Begr1tt der Vertremdung, so .1e Breoht 1hn auttaBt, zu
b.handeln.
Genz 1m allgeme1nen bez1eht s10h d1e Vertr.mdung aut
das V.rhAltn1s z.1schen e1nea vertrauten Objekt und s81nea
Betraehter und bedeutet

t~r

d.n Betraehter e1nen plltzl1

chen V.rlust an Selbltver.tandl1chke1t 1m B1nbl1ck aut 4as
We.en d1 •••• Obj.kt..

Eln g.wohnter a.genstand verwandelt

.1eh 1n eln.n unge.ohnten.

Ob tatsAchl1ch oder nur ln der

Subjekt1v1tat de. Betrachtera, verllert dleaer Gegenatand
aua 1rgend.elohen Grtnden ae1ne blaher1ge aedeutung (bz••
ge.lnnt e1ne neue).
Eln von Brecht gegebenea Belsp1el der Verrremdung 1m
t.gl1ch.n L.b.n ware durch d1e tolgende Frage hervors.rutan.
"Hast du d1r schon elnmal de1n. Uhr genau ang •••hent

Der

m10h da8 tragt, .e1B, daB 10h ale sohon ott ans.seben habe,
nun, mit selner Frage, entzleht er alr den geWOhnten, daher
air nlohts mehr aasenden Anbllck.

lch sah 81e an, um d1e

Ze1t te.tzustellen, nun atelle 1oh, aut elndrlngl1che Art

)8

betragt, teat, daB loh dle Uhr lelber nlGht mehr elnea .tau
nenden Bllckel gewdrdlgt habe, ale 1st nach Ylelen Rlchtun
gen hln 81n erataunllcher Meohanlamua."41
Dle Vertreadung gewlnnt elne groB. Wlchtlgkelt

t~r

Breoht aufgrund der poaltlven Selte dlese8 Ph.nomena, nAm
11ch der neuen Erkenntn1s, dle daraul relultlert.

"Dle

Wlaaenachaftler aachen dal aelt !anger Zelt, wenn ale be
atlmmte Erlchelnungen ••• betrachten und der Betrachtung BU
fUhren.
11e

el

Um dal Dlng zu begrelfen, tun 11e, ala begrlffen
nloht, um Geletze zu entdecken. brlngen 11e dle Vor

ganga In Gagenaatz zu

~berkommenen

Voratellungen, dadurch

arbelten 11e dal Kraale, Beaondere der eben Itudlerten Er
8chelnung heraul.
10

Gawlaae SelbatveratAndllchkelten werden

nlcht aelbstveratlndlloh, frel11ch nur, um nun wirkllch

veratlndllch zu werden."48
Bler ln diesem Belsplel erhAlt dle Verfreadung elne
do Betrachter bewuBte Funktlon, d.h. 11e lat

f~r

bestlJ1Dl

te Zwecke aus lhrer Zufllllgkelt herauagehoben worden.

In

dle... Slnne der beabalchtlgten Funktlon dar Verfremdung
verwendet Breoht den AUldruck "Verfremdungleftekt" oder dle
Abkdrzung "V-Effekt".
1m "Klelnen Organon" deflnlert Breoht, "Elne vertr..
denae Abbl1dung lIt elne aolohe, d1e den Gegenltand zwar er

41 Hauptmann, XV, 'S5f.
48 Ebenda, S. ,62.
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kennen, 1hn aber doch zugle1ch tread ersche1nen llBt."49
Der selbstverstlndl1che. alltlgl1che Gegenstand "w1rd in ge
wisser Weise unverstlndl1ch gemacht, das geaoh1eht aber nur,
um

LihD7 dann um

so verstlndl1cher zu machen. ftSO

BeEogen

aut d1. Dramat1k k8nnte die Vertremdung naoh der Me1nung
Brechts auoh zum Vorte11 d1es.s VerstAndl1chmaoh.na verwen
det werden, nlml1ch zum Vorte11 e1ne. tlr den Zusohauer neu
gewonnenen VeratAndn18ses seiner gea.llsohattl1chen Zuatlnd
11ohke1t.

Der V-Ettekt wdrde e1nen Kr1t1z1smus des Zuschau

era gegenlber der Auttlhrung erzeugen, un4 zwar e1nen dop
pelten.

Die Kr1t1k des Zusohauers 1m Brecht.chen Theater

betrette

1)

die Darstellung des Sohau.p1elera, d.h ••e1ne

Kunst und 2) "die Welt, die er darstellt (soll 81e 80 ble1
ben?)".5 1

Brecht me1nt allerd1ngs, man babe auoh 1m db

110hen KunstgenuB e1ne heher. Sture, die kr1t1.oh gen1eBe,
Naber die Kr1t1k betr1ttt h1er nur das Art1at1sohel dem se
gentlber 1st es .twas ganz anderes, wenn n1cht die ktln8tle
r18che Darstellung der Welt, 80ndern die Welt .elber kr1
tisch, w1dersprechend, d1stanz1erend betrachtet werden
8011".52

Er me1nte we1ter, daB e. 1m "alten" Theater wohl

auch Vertremdungen gegeben habe, aber 81e klmen haupt.lch.
110h da vor, wo "Fehler" gemaoht worden se1en.

49 Hauptmann, XVI, 680.

50 Ebenda, XV, 355.
51 Ebenda, S. '77.
52 Ebenda, S. )78.

"Wenn die
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Peraeke des Kanigs Lear sieh Tarachi.bt, trltt zutage, daB
da

nieht Lear Itirbt. aondern der Sohauapieler Me7er, und

der .tirbt natftrlioh nicht.

Seine ·Ab.loht', una zu tlu

sohen, ist entdeckt .orden, wir slnd baae, nicht well er
uns tau.chen wollt., sondern weil er es nicht konnte.- S'
Der Naturallamus trette aut Kritik, .enn er -di8 Illuaion
nicht herstellen- k8nne.

ap)-, wie Brecht im

-Ea geht euoh (den Naturaliaten,

Me.alna~it

dem die H7pnoa8 m1Blingt.

aagt, -wie dam H7pnoti.eur,

Dann kr1tisiert der Klient den

Aptel, der 8ine Zitrone i8t,-5 4
Bei dieaer in diesem Fall zutallig8n Vertremdung iat
tftr Brecht nur die 8ine Seite dar Kritik vorhanden,

Die

Frage bezieht aieh nur aut daa Abbild. aber nicht aut das
Abgebildete.
E1ne wei tere, vorher erwl.hnte, ven Breoht aut den
Natural1smua gerlchtete Kritik beruhtaowieao aut der pho
tographiaohen W1edergabe der Wirklichkeit.

·Verglnge und

Peraonen dea Alltaga, der unmittelbaren Umgebung, haben tftr
uns etwas Natftr11chea. weil Gewohntea,

Ihre Verfremdung

dient dazu, 8ie una auttallig zu maehen,-5S

Deeh dam Na

tura11aten klme ea gerade -aut die Natftrliohkeit an, und
80 sohien allea bei ihm v1el zu natftrlich. ala daB man 8ioh
dabe1 autgehalten bltte,

8. elgena zu unterauohen-,56

53 Hauptmann, XV, 36,.
54 Ebenda, XVI, 521.
55 Ebenda, XV. 347,
56 Ebenda, XVI, 516.
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untersuohe ja fftr gew8hnlloh auch nloht selne elgene Wah
nung oder se1ne ED.ltten.
Daraus wird es 1n bezug auf den Natura11amus Baoh
Breoht deutllch. daB, wenn elne aut 81n naturallstlsohes
staok gerlohtete Krltlk 1m ZU8chauer zustandekommt. ale
nloht duroh das stftok selbst beabslohtlgt wurde, und daB
ale nach Breoht nur dle kdnstlerlsche Selte der Darstellung
betrlfft, nlemels dle Gesellsobaft, Ton der das Abblld ge
maoht nrde.
I. UUPIGKEIT UNO TRADITION DER lUJNSTLEBISCBEN
VERFREMDUNG UNO B. BRECHTS ABGRENZUNG DAVON

Es mUS hler gesegt werden, daB der aagrlff der Ver
fremdung ke1n neuze1t11cher 1st.

Wle loh sohon In melner

Behandlung der theaterkonatltulerenden Illusion

En

zelgen

versuoht habe, glbt es ver.ohledene llluslanseln8ohrlnken
de M1ttel, dle benutzt werden, um das Drama (besser ga
Bagt, die Kunst Uberhaupt) lnnerhalb des Berelcha deB asthe
tlsohen zu behalten, lndem e8 gerade die re,tlo!, Illuslon
1m Slnne von totaler TAu8chung Termeldet.
Dle Antlke und andere Dramatlken lleBen dle Sprache
durch Vers fremd erschelnen.

Masken. Chere. Muslk und vle

le andere realltAtafremde Pormen naben aloh In dle Theater
tradlt10n e1ngebettet.
Brecht wdrde dle8 allea zugeatehen und nennt selbBt
zahlrelche Kdnatler (lnnerhalb und auBerhalb des Theatera).
dle dle ver.ohledensten Terfremdenden Methoden augew.ndt
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baban.

James Joyce z.B. verfremde Bowohl "41e Darstellungs

art (hauptslchlloh duroh bluflge. und schnelles Wechaeln)
als auoh dle Vorglnge·. 57 Cezanne verfremde ln selner Ma
lerel, wenn er -dle Rohlform eln•• GeflBes

Der

~berbetont.

Dadalsmus und dar SurreallamuB benutzen Vertremdungsetfekte
extremster Art.

Ihre Gegenstlnde kehren aus der Verfremdung
nloht wleder zurftok.- 58 ·Wenn ln Granewalds Altarbl1d der
Evangellst selber lns Bl1d geatellt 1st, wlrd dle Kreuzlgung
verfremdet."59

Auch dle oataalatlsohe Schauaplelkunst habe

schon lange V-Effekte gebraucht. besonders ln den stl11s1er
ten Gesten.

Ala Vorbl1der der Verfremdung nennt Brecht

StraBenverkAufer und Zlrkusclowns.
Relnhold Grlmm ln loalk iDl y.tttl!4upg bebauptet so
gar. daB dle Komlk dberhaupt eln. Vertre:mdung sel, und er
w1rd elne weltgehende Unterstdtzung Ton Helmut Arntzen60
bekommen.

Brecht selbst sagt. "Allgemeln angewendet .1rd

der V-Effekt ln der KomOdle. besonders der nledrlgen.

Kehrt

eln Ehemann spit ln das ehellche Schlafgemach Burack und be
lau8cht lhn dle v&lllg wache Gattln belm Hereln.chlelchen,
80 wlrd dleses zur Erg&tzung de. Publlkums verfremdet.· 61
Es glbt nooh viele Belsplele.

Bs lohnt sleh aber

57 Hauptmann, XV. 364.
58 Ebenda
59 Ebenda, S. ,67.
60 Helmut Arntzen, MKom~dle und eplsche. Theater,"
peutashunterrlcht. Jg. 21, Heft, (Jull 1969), S. 67-77.
61 Hauptmann, XV. 366.
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n1cht, alle h1er aurzuzAhlen, da d1ese sohon ausre1chend
genug sind, die aAur1gke1t und Tradition der kdnstler1sohen
Verfremdung aufzuze1gen.
Brecht sah den Wert d1eser Mittel, 1ndem s1e e1cher
110h die E1ntdhlung verh1nderten.

Aber bezogen auf das

Theater me1nte er zu erkennen, daB 1hr Gebrauch zum greBten
Tail durch den techn1schen Fortsohr1tt des Theatral1schen
ausgemerzt worden se1.

In der Ant1ke, be1 Shakespeare und

in der deutschen Klass1k nlml1ch war das Theater nooh n10ht
1mstande, die s1nnl1ohe W1rkl1ohke1t effekt1v naohzuahmen,
wie es die Natural1sten getan haben.

Ober daa Theater der

deutsohen Klass1k z.B. eagt Breoht. -Die L1chterfekte waren
nooh pr1m1t1v, denn as gab die elektr180he B1rne nooh n1cht.
Wo mangelhafter Geschmaok die Abendsonne zul1eB. verh1nderte
mangelhatte Masoh1ner1e die vell1ge Berdokung ••• , zum1ndest
wo e. be1 der TAuschung verasgt, ze1gte s10h das Theater
nooh ala Theater.· 62
Was die Verrremdung anbetr1frt, will Brecht una ze1
gen, daB der Natural1smus die allarletzte ungldckl10he Sture
e1nes Prozessea se1, in dem d1eses Mittel allmAhl1ch aua de.
Theater h1nausgeeohoben worden se1 zugunsten dar restloaen
Illusion, man bef1nde s10h am realen Ort.
H1er 1st v1elle1cht e1ne gee1gnete Stelle, Brecht
h1ns1chtl1oh seiner Kr1t1k am Natural1smus .elber anzugre1
fen.

Brecht streitet de. Naturalismu8 Jegl1che M8g1iohke1t
62 Hauptmann, XV, 251.

deB Reflektlerens des Zuschauers ftber das Dargestellte ab
mlt der Begrftndung, das naturallstlsohe Vorgehen wdrde In
stArkster Welse elne Elnffthlung des ZuaohauerB In dle aut
dar Bdhne dargestellten Flguren produzleren (oder

erm~gll

chen), dle damlt den Zusohauer ln elne vo11kommene Unfrel
helt des DenkenB versetzen warde.

Elnerselts 1st dles fftr

mloh eln AnstoB der Krltlk. daB Brecht melner Anslcht nach
auf eu polemlsche Welse dle Natura11sten In lhrer gese11
schattllchen Wlrkung krltlslert, da es noch IAngst nloht
bewlesen worden 1st, daB e8 1m naturallstlschen Theater un
m5gl1ch 1st, elnen Krltlz1smus 1m ZU8chauer entwlcke1n zu
kennen.

Es 1st zumlndest denkbar. daB auch eln Zuschauer

des naturallstlsehen Dramas (gerade wenn dle8e8 Draaa z.B.
eln polltlsohe8 1st), zur Beflexlon ftber das dargeste1lte
gesellschaft110he System trotz der zugegebenen rel.tlv star
ken Elnffthlung angeregt wlrd, ganz abgesehen davon, daB
Brecht dem Zuschauer ln zu gerlngem KaBe aln 81genes aelb
stlndlges Denkvermegen unterstellt und lhn zu aehr ln elner
Abhlnglgkelt vom Dargestellten gebunden sleht.
Anderer8elta sehe loh es als fragwUrdlg an, daB Brecht
behauptet, dle Naturallsten warden elne restlose Illuslon
dahlngehend. daB es slch auf der Bfthne um dle Wlrk110hkelt
selbat handle, erBeugen.

Es 1st Ewelfellos richtig, daB

das naturalist1ache Theater eine starke Illusion
gen vermochte.

En

erEeu

Doch tut man gut daran. auoh bler dle Gren

zen dieser Illuslon au b...rken.

Sogar dl. Naturalisten
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baben. trotz lhres Anstrebens, dle optlsche Wlrkllohkelt
nachzuahmen, den Rahmen der Bfthne belbehalten, duroh dessen
Sterung der Realltltslhnlichkelt dle Illuslon berelts be
grenzt wlrd.

Wenn auoh der Naturallsmus elna

M

photographl

sohe M Wledergabe llefern wollte, so hat sohon das Photo sel
nen das Blld von der Realltlt abgrenzenden Rahmen.
Dles solI nloht den Anscheln erweoken. ala ob loh mlt
dleser Anmerkung Breoht ln grundlegender, well selne Inten
tlon betreffender, Hlnsleht krltls1eren wellte.

Ganz das

Gegentell 1st dar Fall, da loh nlmlloh Brechts Rlchtung sel
ner Ausftthrungen zustlmme.

Es kam mlr ledlgl1ch daraut an,

den hler Ton lhm Torgelegten polemllchen Akzent lnnerhalb
selner Krltlk an den Naturallsten herauSEustr.lohen.
Es dttrtte gefragt werden, .arum loh ln diesem Zusam.
menhang den V-Effekt 1m nlehtbreehtsohen Theater
habe.

er~rtert

Dlese Behandlung tlndet, glaube loh, lhre Bereohtl

gung nioht nur als Blnweis auf dle Tatsache, daB dar V
Effekt ln bezug auf dle Begrenzung dar theaterkonstltule
renden Illusion bel Breoht nloht erst- und elnmallg 1st,
sondern auch als Wegwelser zum Verstlndnls Ton Breohts um
fassenderen und von lhm krltlsoh begrftndeteran Verwendung
des V-Effekts 1m Hlnbllek auf selne spezlflsoha Wlrkungsln
tention, die alne fttr dle Breeht-FoTsohung wichtlge Difte
renzlerung lnnerhalb des Begrlfts lnTolTlert.
Der Gebrauoh des V-Effekts 1m

~bllohen

Theater beruht

nl.m.lleh Torwlegend nur auf der Begrenzung der theaterkon
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st1tu1erenden Illus1on, 1ndem er au. re1n l.th.t1.gh!n Grdn
den d1e D1nge und Verh.ltn1aae des realen Lebena aut der
BUhne tread erache1nen lABt.

Insotern da. Theater zu e1nem

gew1.sen Grad d1ese Verfremdungen gebraucht, um 1mmer noeh
ala -Theater- s1eh rea11s1eren zu kennen (und daa he1Bt 1n
nerhalb des Bahmena des Asthet1schen ble1ben zu kannen),
fAnde 1ch ea leg1t1m, d1eses M1ttel der Begrenzung der thea
terkonst1tu1erenden Illus10n .elbst ala theater konst1tu1e
rend zu nennen.
D1ese theaterkonat1tu1erende Verfremdung hat an a1eh
wen1g m1t Brechts gesellachaftsverlndernden W1rkungs1nten
t10n zu tun, oder besaer geaagt, 1n nu.r 1nd1rekter We1ae.
1m gewehn11chen Theater man1fest1ert s1eh der V-Effekt ala
re1n kflnstler1sches M1ttel.

De. aber Breehts Z1ele dber den

Bere1ch der Kunst b1s 1n den Bere1ch des Po11t1.ehen h1n
auagehen, hat er fUr den V-Eftekt e1ne neue Begrdndung ge
funden, deren Form s1eh zvar kUnstler1ach luBern laBt, abar
deren Funkt10n gesellschaft11cher Art 1at.
Brecht verwendet allerd1ngs d1es. theaterkcnst1tu1e
rende Vertremdung, da e1ne zu starke theaterkonat1tu1erende
Illus1on, e1nsch11eB11ch der begle1tenden E1nfdhlung, e1ner
Verschlelerung der Kausa11tlt der Vorglnge d1ent.
de••en war e.,

.0 w1e Breeht me1nte,

Infolge

um den Kausalkomplex

der Geschehn1sse zu entlarven. zuerst notwendig, der thea
terkonst1tu1erenden Illus10n 1hre verhdllende Starke zu ent
z1ehen.

Dadurch gewlnnt der von mlr genannte theaterkon
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8t1tu1erende V-Effekt elnen wloht1gen stellenwert ln der
Theorle und Kunst Bartolt Breoht••
Dlaser von Breoht begrftndete Doppelfunktlon des V
Effektl entapreohend, dle letzten Endes auf elne Verande
rung

dar Gesell.ohaft abgez1elt 1st, unterlohelde 10h .wl

sohen ZWti1 Verfremdungsarten, cder beller geasgt, zWisohen
zwe1 ver8oh1edenen Stufen 1n e1nem e1nhelt11ohen Verfrem
dung8EroS.B. Die erste Verfremdungsart entsprloht der Be
grenzung der theaterkonst1tulerenden Illuslon, und dle zwel
te, der unmlttelbaren Beseltlgung der Illuslon elnes zwln
genden Verlaufa der Gesohlohte.
Aber beTor loh mlt einer tiergehenderen Gllederung
dlese. Verfremdungsprozess.s fortfahre, mlohte lch zunlchat
e1n pear allgemelne Erlauterungen zu der Verrremdung 1m
Brechtschen Theater gaben.

II. VERFBEMDUNG BEl BBEcmT 1M BIB
BLICK AUF 'fBEATRALISCBE MITTEL
Obwohl dle.e untersuohung slch Torwlegend auf dal
Produkt de8 StUokesohre1ber. konzentrlert, nlmlich auf den
geaohrlebenen Text, betreffen dle Pormen und Mlttel de.
V-Effekts alle Produzenten dar Schausplelkunst. auch Schau
spleler, Bdhnenbl1dner, sogar Mualker und Choreographen (dar
Reglsseur wlrd natftrlloh auoh lntenslT am Theaterprodukt be
tel11gt seln, aber selne Lei.tungen &uBern sloh nur mlttel
bar durch Schausp1eler, B1lhnenblldner. Xus1ker, Chor.ogra
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phen usw.).

Da Brecht d1ese sohon ausfdhr110h genug 1n se1

nen Schr1ften behandelt, und da sle uns ln d1eser Unter
8uehung nur 1nd1rekt 1nteress1eren, lobnt eB s1eh nlcht,
s10h lange dabel aufzuhalten.

Doeh kt}nnten elnlge be.ohrel

bende, zusammengezogene Bemerkungen letzt11ch dazu dlenen,
unser Gesamtb11d des Breohtschen V-Effekts eln wenlg autzu
runden.

Daher sel folgendes gesagt.

SobJ.uIP~lle.

Der Sohauspleler dart slch nieht restlos 1n se1ne
Bolle verwandeln.

Er muD se1ne Flgur so darstellen t daB

dar ZUBehauer sloh lmmer dessen bewuBt 1st, da stehe der
Schauspleler und er spiele e1ne Rolle.

Dle. Pblnomen nennt

Breoht 1m wKlelnen Organon" "1n zwa1facher Gestalt auf der

Bdhn. stehen".6, Das bedeuteta Der Schausp1eler ·zelgt"
selne Flgur, &nstatt ale zu -erleben",

Da dle Gatable dee

Pub11kums n1cht d1e dar Flgur .aln sollen (das Pub11kum soll

an andere MGgllchkelten denken kennen), sollen selne e1genen
Gerfthle n1eht dle selner F1gur selnl 81e kennan lhnen sogar
wider.prechen.

Dles8S "Zelgen" setzt voraus, daB d1e "Se

z1ehung des Schauap1elara zu aelnem Pub11kum •••d1e aller
fre1este und d1rekteate" se1n muB. 64 Er zelgt aelne Fl
gur dam Zusohauer, und daa bedeutet. d.aB er m1t den Zusehau
ern kommun1z1ert.

Er tann sloh sogar d1rekt an das Pub11

6, Hauptmann., XVI, 68,.

64 Ebenda. XV, 406.
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kum wenden und zu lhm reden.

Dle Sltuatlon des Schauapl.1ers soll nicht ala eln
spontanes. erst Jetzt entstehendeJ Erelgn18 vorkommen,

80n.

dern als schon lange e1n8tud1ert und getlbt, damlt der Zu
8chauer nlcht mit der Versuchung kontront1ert wlrd, .1eh 1n
dle Illuslon, er beflnde sleh

3m

Ort elnes erst. und elnma

11gen Gesehehnlsses, hlnelnzubegeben.

Dles bedeutet, daB

der Sehausp1eler selnen Dlalog -zltleren- Boll.

-DaB der

Text nloht momentan entsteht. daB er memorlert 1st, etwaB
Flxlertes, braucht er nlcht verges.en zu maehen •••Er zl
tlert elne Flgur. er 1st der Zeuge bel elnem ProzeB.- 6S
D1e Haltung des Sehau8plelers habe nach Brecht etwa8
Wldersprftoh11ches ln sloh.

Er kenne selne Flgur mlt den Ge

tdhlen aU8statten, dle 81e haben soll, und er kenna deutlloh
machen, wenn dle Flgur lhre Wort. momentan au•• taB. (er ent
w1ckele sogar selbst GetUble), Naber ea slnd nlcht not.en
dlg dleselben wie dle der Plgur-,66 un4 er apreahe ln der
·Vergangenhelt-, w&hrend dle Plgur ln der Gegenwart apreche,
-Behmen wlr an. dle Flgur sagt etwas. waa 81e wahr glaubt.
Dar Schauspleler

kann

ausdrt'lcken. muB ausdrftoken kennen, daB

es unwahr 1st. oderl daB daa Sagen dleeer Wahrhe1 t verhbg
DisToll 1st oder anderee,-67

65 Hauptmann.

xv, '51.

66 Ebenda, S. 352.
67 Ebenda

so
Der Schauspleler verfremdet selne Flgur und aelgt zu
glelch selne Krltlk an den gesellschattllchen Impllkatlonen
des8en, was er s.lbst darstellt, um dals.lbe fdr den Zu
80hauer zu ermGgllchen.

an.,r

urmepb1- 1

In 8elnen Schrltten ftber Bdhnenbau behauptet Brecht,
manche Btthnenblldner wftrden lhren Ehrgelz dareln setzen,
man, lhre Blhne betrachtend. glaube, an elnem w1rkllchen
Ort des w1rkllchen Lebena zu seln. 68 Der Bfthnenbl1dner 1m
daB

Brechtschen Slnn werde hlngegen von dlesem dbllchen Zwang
betreit. -wenn er belm Autbau der Schaupl&tze nicht mehr dle
Illuslon elnes Raumes oder elner aesend erBlelen muB".69
Daa Blhnenbl1d werde auf das N8tlgste beschrlnkt.

So

wle dar Parabelerzlhler alles, was er fdr selne Parabel
braucht. zelgen will, zelge der BGhnenbl1dner der Parabel
auoh die Sachen, mlt deren Hl1te dle Parabel gebaut werden
soll.

Aber waa "aut der Behne ateht, muB mitsplelen. und

was nlcht mltapielt. muB nlcht auf die BUhne w • 70

Dles er

zeugt elne vertremdende Kargh.lt, dle Brecht tdr selne Bdh
ne verwirkllcht sehen wl11,

Und diese Kargheit werde auoh

dadureh unterstfttzt, "daB der niohtll1uslonisti8che Bahnen
bau slch mlt Andeutungen der .erkmale Begndgt, mit Abstrek

68 Hauptmann, XV. 451.

69 EbeDda, XVI, 698.
70 Ebenda. XV. 45).
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tlonen arbeltet, so dem Besohauer dle KGhe des Konkret181e
rens aufbdrdet.

Er trltt der Llhmung und Verkdmmerung der

Phantasle entgegen.- 71
Daa adhnenbl1d verfremdet a180 dle optlaohe Wlrklloh
ke1t duroh Wegla••en der Perlpherle und durch selne In Form
von Andeutungen magere Wledergabe der Dlnge, dle lhrer An
we8enhelt auf der Bdhne dem Gldck zu danken haben. daB sle
wegen des Inhalts lrgendwann elnmal, sel ea nur kurz, ln
den Brennpunkt kommen.
Kualke. !n4 Ch0rf0srtRb
Waa dle Theatermuslk und Choreographle anbelangt. muB
gesagt werden, daB dlese Mlttel von vombereln Bchon durch
lhre Unwahrschelnllohkelt das abgebl14ete Leben verfremden.
Eln Bterbender Mann z.B. lat real.

Aber wenn er glelchzel

tlg anflngt zu slngen, verfremdet er dleses Erelgnls.

Doch

wenn dle Kuslk benutzt wlrd. us auf suggest1ve We1se Btlm
mungen zu Bchaffen, k&nnte. wle wlr ln der Oper h&uflg beob
aohten k8nnen. 81e a18 .tarkea elntGhlungsstelgernde. Werk
zeug dlenen.

Eln groBer Tell der KUBlk beatehe aus dleaen

Ausmalungen aubjektlver Stlmmung.

·Solche Kualk gestattet,

da sle den H&rer emotlonal 8og1elch ansteokt und gleloh
atlmmt, kelne Beurtel1ung (ratlonaler und emotlonalerArt)
der betreffenden Seelenstlmmung selbst- 72 und wAre fAr daa

71 Hauptmann. XV, 453.
72 Ebenda, s. 487.
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Illualonatheater daher am belten da elngeaetzt, WO dle Vor
glnge auf der BGhne elne aolche B.urtellung geatatten wdr
den.
Deabalb aollten In Brechta Theater -dle Schauapleler
nloht In den Geaang 'Ubergehen', aondern Ibn deutllch vom
Ubrlgen abaetzen•••Dle Kualk muB 11ch Ihreraelta durchaul
der Glelchlchaltung wlderaetzen, dle Ihr gemelnhln zugemu
tet wlrd und dle zur gedankenloaen Dlenerln herabwtlrdlgt-

.1'

Sle lolle allo nicht "beglelten", ea 8el denn mlt Komment.
-Sle begn«ge 11ch nlcht damlt. 11ch 'auazudrdcken', Ind.em
11e aloh elnfach der Stlmmung entleert, dle 81e bel den Vor
glngen befallt.- 74 Ole KUllk lolle slch aelbatl.ndlg eta
blleren und In Ihrer W.lle zu den The.en Stellung nehmen.
Dal bedeutet, daB d1e Stlmmung der KUllk der Stlmmung der
Bfthnenaltuatlon wlderaprechen k&nnt..
ner Aufffthrung von Breohts

Zum

I!M~"~.2b!l

Belaplel In el

i£.ld'kle1!. k&nnte.

an elner Stelle, wo der Singer dle auf der Bfthne pantoml
mlach dargeatellte R.ttung del Klndes durch dle Magd be
schrelbt. "elne kalte und unbewegte Slngwel•••••dle Sohrek
ken elner Zelt entb18Ben. In der MUtterllohkelt zu aelbat
merd.rllcher Sohwlohe werden kann".7S
Und 1n bezug aut dle

Cho~eographle.

dl. Brecht nur

aehr kurz b.handelt, aagt er 1. ftKleln.n Organon". ·Schon

73 Hauptaarm, XVI, 697.
74 Ebenda

75 Ebenda
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dle Eleganz elner B.wegung und dle Anmut elner Autat.llung
v.rtremdet ••• • 76
Dleae kurz. allgem.ln. r.t.rlerende Behandlung ge
ndgt t4r J.tzt. elne elnleltende Veratlndnlsbasls des Ver
tremdungaett.kta ala Auagangsatoft zu tundam.ntleren.

E.

wlrd demlt klar, daB all, Schausplelkftnste. Koattmachnelden
und Maak.naaehen elngeBohloaBen, ln der Absleht der Breeht
schen Verfremdung zUBammenarbelten. um dl. Illuslon zu
durohbreehen.
III. VEBFREMDUNGSPBOZESS
Der folg.n4e Entwurt lit eln duroh Projektlon herge
at.llter, aut zahlrelohen ErlAuterungen und Anw.ndung.n Ton
Br.oht baal.r.nder V.rauoh, sloh auf den V-Effekt ln a.lner
Ganzhelt, d.h. Ton ••inem Ansatz 1m Drama bl. zu d_ erhotf
ten Besultat ln der Gesellschaft. yon Brecht. Wlrkungaln
tentlon aUBgeh.nd zu konz.ntrleren. um dle.en f4r una zu
konkretlBler.n.

Ob dle••r V.rfremdungBprozeB tatalohlloh

1m ZUBobauer atattflndet, d.h. sloh 1m Zuaohauer ett.ktlT
r.allaiert. Boll jetzt zum greBten T.ll Sp.kulatlon ble1ben.
Waa una an Brecht. Vertremdungstheorlen interesslert, 8011
s1eh hler auf dle m8g1&qbe Reallaatlon der Theorle 1n der
Praz18 beaohrAnken, denn dle Vollzlehung Ton Breoht. Inten
tlon kann. wenn Uberhaupt, nur unter den beaten Vorauaaet
zungen 1m Zusohau.r ala aloher gelten.

76 Hauptmann, XVI, 698.

Dle8 wlrd una el

II

I .
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nen zumlndest klareren Elnbllck ln das W2dufoh, dle drama
tlsche Mlttel betreffend. ln Brecht. WPIiI. bezogen auf dl.
ge.ellsohaftlloh. Int.ntlon. seben kennen.
Bs .el an dleser Stelle geaagt. daB dle folgend. Un
terauchung Torwlegend an dea stdck Brechts

~

511! ',paOD

!2n S'FYfD orl.ntlert 1st.
Vertremdung betlndet 810h gelegentllcn und tel1_el.e

-

aut zw.l versohledenen Ebenen. 1) aut der Ebene des He
tlexes uod 2) aut der Ebene der Reflexlon.
Y'rfreldung au! 4!£ Ebene !!l i,flllll (VS£,tvfe )
Auf der Ebene de. Reflexe. wlrd elne verh&ltn1sa1Blg
gedankenlo.. Reflexbe.egung 1m BewuBt.eln de. ZU80hauers
eHeugt. dle lbn weokt und aufmerkaam maoht.

Der Tell der

Vertremdung. der 110h auf dleser Ebene betlndet. Gberraacht
den Zuachauer durch elne St5rung der Gewobnnelt, durch elne
Dl.ha1"llon1e. elnen M1Bklang.

Elne Enrartung wlrd enttl.uloht

(bzw. !In Unerwartetes tauoht aut), wie .twa dle p18tzllche
Unterbrechung elnes bls dahln tlleBenden Dramas,
Auf die.er Ebene wlrd nooh nlcht reflektlert, denn
keln SllUlgehalt _lrd hler ln dl.... Stadlum vertremdet.

Der

Tell del V-Effekts auf dle.er Ebene betrlfft e1gentllch d1e
Technlk. 41e 8elbst ke1ne 1nhalt11one SUbstanz auf.elst.
Sohon bel der Elnsetzung elnea .olchen Y-Etfekt. aut
der Ebene des Beflexes hat er .elne Aufgabe berelta erle
dlgt, nJmllch daa Aufmerksammachen und dal automatlache Len

ss
ken des Augenmerks auf den b!sl.ltend!n 81nngehalt dles.r
b.stlmmt.n Stelle 1m stdck. eln Sinngehalt, der abslcbtllcb
von Breoht durob dies. "l.uBerllche" Verfremdung ln den Vor
dergrLlnd gerfickt wlrd.

Zum Beisplel. Wenn Shen Te p18tzlloh

mltten in der Aktlon sloh an daB Publlkum wendet und dlrekt
zu un. sprleht, werden wlr aus 1rgendwelchen Illuslonen,
wlr beflnden un. belm Beobaehten elnes realen Ge.ohehnls••••
gerlasen und sofort zum Bewu»tsein gebracht, daB wlr ln al
nea Theater sltzen.??

Hlerdurch wlrd der Blnngehalt de.

sen, was ge8agt W1N. aut vertremdende Wel •• lna Lloht ge
braoht.

Dle. trltt dann besonders stark auf, wenn ln der 41

rekten Anrede elne Prage ans Publlkum ge.tellt wlrd.

Denn

bler wird .ehr deutlleb, daB der Zuschauer aus .elner Rolle
4e. p&8siven HGrers herauagehob.n wird und zur dlrekten Ak
tlTltAt aufgefordert wlrd, deno 81ne Frage verlangt elne
Antwort.

?? D1.s wlrd ln stArkerem MaSe zu Brecht. Ze1t der
Fall gewe••n ••1n. da heutzutage praktl.ch jeder relehllch
dl. Gelegenhel that t Verfremdungen verscbledenster Art 1n
der Kunst zu beobaehten. Wenn d1e•• nioht allein duroh dle
gegenwlrtlgen Tendenzen der KUnste verm1ttelt werden. dle
ohnehln verfremdender slnd. als 81e EU Breoht8 Zelt waren,
dann hat man sleb dureb da8 Fernsehen und Klno ln auar.l
ehenda MaBe an V.rfremdendes gewehnt. Jedentalls verauohe
lob ln melner Untersucbung. uns ala Zuachau.r 1n dle Schuhe
der damallgen ZU80hauer zu ver.et••n, um deutlloher dle In
t.n41erte Wlrkung Brechts darzustellen. Doch 1st .s me1ne
Ansloht, daB ea auoh h.ut. noch Xen8eh.n glbt. dle 1m Breeht
8chen Theater ln eohter Welse Verfremdungen erl.ben. Auf
der anderen Selte hotte loh, daB nt_and e. m1r dbel ni_t.
wenn er sleh belm Lesen dleser Untersuehung. wl. er melnen
mag, tal.chervelee ln d.a kollektlve "wlr" hlnelngezwungen
.1eht.

S6
Dl•••• Stadlum der Varfremdung wlrd nlcht nur durch
dlrakte Anred. ana Publlkum .rreloht.

D.r stlndlge Weohs.l

zwlsohen Prosa und V.ra llegt auch aut dles.r Eb.n._

D.r

V.ra. wl. lob schon erert.rt habet 1st durch ••1n. Unnatdr
llohkelt .owle.o .erfremdend. abar .1n .tln41g•• Wacha.1n
Ton einer Btl1ebena zu dar ander.n

muB

d1e•• W1rkung noah

.er.tArk.n. lndem wlr mlt jedem Wechsel elnen StoB beko...n •
• tattdess.n. daB w1r kontlnulerllch mlt 1&111 Stll (••1 ••
Vera !lIE Proaa) m1ttlleBen kenn.n.

Dl•••• Klttel wlrd ott

mlt elner dlrekt.n Anrede an. Publlkum gekoppelt. um d.n
Ettekt noch welter zu atelgem.
Elne bel.plelhatte Stelle aus dem Gute; Men.2h!D I2n
§'!lIID 1.t der Monolog Shen Te. bel lhrer Efttdeckung. 81e

ael .ohwang.r. 78

Dle Stelle tlngt ln Pros. an.

o Freude. Eln kl.lner Men.ch entateht ln melnem Lel
be. Man .1eht nooh nlchts. Er lat abar schon da. Dle
Welt erwartet lhn 1m gehelmen. In den StAdt.n h.1St e.
schonl Jetzt kommt .1ner. mlt dem man rechnen muB. (Sle
stellt lhren klelnen BohR dam PubllkUm Tor). Eln Flle
ger'
Von da g.ht .1e unmlttelbar ln elnen relmloaen Vera Uber.
der einen neuen hymnlachen Ton hat. motlvlert durch dle Hln
wendung Bum Publlkuma
BegrGBt einen neuen Eroberer
Der unbekannten Geblrg. und unerrelchbaren Gegendenl
Eln.n
Der dle Poat von Mensch zu Kensch
~ber dle unwegeamen WUaten brlngtl
Der Monolog wlrd dann lntlm, ala .1e durch elne von elner

78 Hauptmann. IV. lS68t.
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Pantom1me begle1teten Prosapas.age 1hrem 1mag1n1ren Sohn
auf sp1eler1acne We1a. d1e Welt ae1gt und m1t 1hm sp1elt.
(S1e beg1nnt auf und ab zu genen und 1hren kle1nen
aonn an der Hand zu nehmen). Koma. Sohni betrachte d1e
Weltt H1er. das 1st e1n Baum. Verbeuse d1eh. begrdSe
1hn. (Sle _eht dle Verbeugung Tor.) So, Jetzt kermt
1hr euon. Horon. dort kommt der Waas.rverkAuf@r. E1n
Freund. glb lhDl d1e Hand. Sel unbesorgt. "Bltte. eln
Glaa frlaohe. Wasser fArmelnen Sohn, EI lat warm."
(Sle glbt lbm daa Glaa.) Aeh, der Pollzlatt Da maohen
wlr elnen Bogen. Vlelleloht holen wir un. aln ~r Klr
achen dort, 1m Garten de. re1chen Herm Feh Pung. DR
helBt ea. nloht gesehen werden. Komm, Vaterloserl Auch
du wlllst Klrsohenl a.ohte. saehte, Sohni (S1e gehen
Toralehtlg. aloh umbllekend)1 Heln. hler nerum. da v.r
blrgt uns daa G••trauch. He1n, ao gradlos drauf zu, das
Kannst du nloht maehen, ln dlesem Fall. (Er achelnt sle
wegzuz1ehen. ale wlderatrebt.) V1r mAssen vern1lnftlg
aeln. (P18tz11oh glbt ale Bach.) Sehen. wenn du nur
gradezu draufloagehen wll1st ••• (ale hebt lhn hoeh.)
Kannst du dle Klraohen erre1ehen? Sehleb ln den Mund.
dort slnd a1e gut aufgehoben. (Sle verapelat selber el
ne, dle er 1hr ln den Hund ateokt.) Sebaeekt fe1n. Zum
Teufel, der Pollzlst. Jetzt helSt .a laufen. (51e flle
hen.) Da lat dle StraBe. Bublg jetzt. langa. . gegangen,
damlt wlr nleht autfallen. Ala Ob nicht das Gerlngate
geaehehen wAre •••
E1n w.lterer Wechsel der 5prachform ln gesungene Klnderre1
me beendet den Monologl
Elne Pflaume ohne Grund
Obertlel 'nen VagabuDd.
Doch der Mann war AuBerat qu1ek
B1B dle Pflaume lns Genlok.
Wlchtlg zu bemerken lit. daB vlr auf d1eser Stufe dea
Prozesaes noch kelne lnhalt11che Verfremdungen analyaleren.
Was uns bel Shen Tes Pasaage hler lnteresa1ert. 1st ledlg
11ch der atl1wechsel. n1cht der spraohllche Inhalt.

Dleser

wlrd durch den .prunghaften .USeren Autbau allerdlngs ln
den Fokus geachoben, aber noch nlcht verfremdet. da elne
Bearbeltung des ge1atlgen Stoffes dle Reflexlon beschaftlgt

58
und achon zur nlohsten Stufe gehert.
Dem luBeren Aufbau dberhaupt wlrd von Brecht elne sloh
auf der Reflexebene beflndende, verfremdende Funktlon ge
geben.

~ ~

MIniSh ISn SeEB!D besteht aua zehn Szenen,

elnem Voraplel. elnem Epllog, sleben Zwlsohenaplelen und
mehreren Songs, dle dberall ln daa Stlok elngeachoben
den slnd.

wor

Vom unm1ttelbaren Elndruok dleser geBohlftlgen.

segmentlerten, hln und her zlehenden, otfenen Form kommen
wlr nicht zu der Ruhe,

EU

der wlr bel elnem geradllnlgen.

zelt- und rAumlloh. handlungsmIBlg elnheltllohen, ge
schlosaenen Drama kommen wdrden.

Oft ersoh.1nt eln solches

unterbrechendes Moment. wle z,B. eln kurzes Zwlschensplel
Tor dem Vorhang, zusammen mlt elnem Stllwechsel und elner
dlrekten Hlnwendung zum Publlkum (Shen Te. erste. Zwlschen
aplel).

Onter dle.en Umstlnden fillt es dam Zuschauer

luBerst achwer, elne starke Illualonlerung zu erleben.
Brecht sagt 1m 67. AbBatz des RKle1nen OrganonR,

Rna

daa Publlkum ja nloht elngeladen werde, slch ln dle Fabel
wle ln elnen FluB zu werfen, um slch hlerhln und dorthln
unbestlmmt trelben zu laasen, mUasen dle elnzelnen Gescheh
nlsse ao verkndptt seln. daB dle Knoten auftalllg werden.
Dle Geschehnlsae dUrfen s1ch nlcht unmerkllch folgen, aon
darn man muB mlt dam Urte11 dazwlachenkommen kennen,·

Ond

1m vlerten Nachtrag zur Theorle des Me,alDSkfuf, helBt ea
In bezug auf dlese Dlskontlnulerllchkeltl ·Stlnd1g z1eht
dlese Sp1elwelae alle Kraft aus dem Verglelch mlt der Wlrk
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11chke1t. das he1Bt, a1e lenkt daa Auge atlnd1g auf d1e Kau
aa11tat der abgeb11deten Vorglnge_"79

D1e Zw1schensp1ele

1m Giten Mepsgh,n z.B. tunkt1on1eren all d1ele auftallenden
"Knoten" oder Unterbrechungen 1n der Handlung. 41e den Zu
schauer aufmerk.am aachen und 1hm d1e M8g11ohke1t geban,
dber d1e Handlungen naehzudenken.
AuBer den d1rekten Anreden an dal Publ1kum und dem
luSeren Aufbau (St11wechsel geh8rt streng genommen auoh
h1erh1n) g1bt

88

nooh e1ne we1tere Verfremdung auf der Ebene

des Reflexes, nlml10h den Klang der Spraehe.

Unter d1eler

Verfremdung verstehe 10h ungew8hn11ohe Konsonant- und Vokal
Komb1nat1onen und -W1ederholungen (All1terat1on, Re1m, usw.).
unnatdrl1chen Sprachrhythmus und -akzent, und unnatdrl1che
Satzmelod1e (Tonbewegung),

Vera und song tallen automat1ach

1n d1es. Vertremdungakategor1e h1ne1n, 38 aUIgeprigter d1e
Form, desto vertremdender s1nd s1e.

Aber Prosa (d1e rea

l1st1schste Spraahe) kann auch Terfremden4 se1n, wenn e1ne
Klangkomb1nat1on pl8tzl1oh auftaucht. d1e unsere Sprachge
wohnhe1t atert, w1e z.B. e1n zuflll1ges Re1men.
Wenn d1e Frau 1n der eraten Szene des Gut,n Meps2hen
aagta "Je sohlechter es ging, de.to mehr wurden w1r.

Und

3e mehr w1r wurden. desto schl.chter g1ng •••• 80 werden
wir. abgeaehen vom Inhalt zunlchst. Tor lauter klangliohen
W1ederholungen auf verfremdende We1se "irr1tiert".
79 Hauptmann, XVI t 655.

80 Ebenda. IV, 1506.

Wenn
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Wi!' 41 ••• Sat•• a:nal,.leren. daM .ehen Wir, daB al1e W~l"

tel' auBer eln_ genau nalm.&l areoh.laan.

• 1ch nloht Wiederholt, let 4&8 Wort

"unci-,

Daa elnzlge. . .•

unci dl •••• er

.el.t .1ob al. Drehpunkt del' ganzel'l, faa' parabol18ohen
Tonkoab1natlon.

Hler, wle bel all dlesen

V-Erte~en

aut 4er Eben. 4a.

Betlexe., beke. .t del' ZU80naaar _lnen -luBeren" autaerk
.....oh.nd.n stoB, del' den Wag fir den beglelteDden Inhalt

tra1 maoht. eo daB 41 ••er ln den Vordergrund en rlcken v.r
mag.

Dle••r Vorgang 18t 1m Pr1nzlp nicht anClera. al• •ann

eln.r mlt del' Aba1oht, eln.. Md.eran at. ._ au .agen, von
h1nten aut dle Schulter dl•••• klopft, um cuer.t .elne Aut
merkeamkelt eu gew1nn.n.

Naohda del" aftdere ln elnen auf

.erk_en Zuatand gebracht worden lat. mlDlt dann dle Aus
A.ber das I.lopfen uDd dle Au.sage 'bauchan nloht. 1f1_

.age.

ln 41.s. Belsplel. slob getl'ermt BU erelpen, 81a ldhmn
auob g1810hZeltls vorkomaen.

Die ungewfhnllohe For.m del'

AU••86_ del' Frau ln una_rea Beispiel aU8 de. gl'lI

.!bID maoht un.. aufgruM del' klangllohen
aut.erk_ ln

hal tet.

'b.z~

aut

da.,

~

Wledarbolung,

was del' Sata ge4ankllch beln

UDd ral t dl•••r atottllohen Beu'bel tung slnd w1r

aut del' nloh.ten sture, ln 4er Region del' neflezion,

v,UnMlM at i s i b . UlIl.ti.ltD
Aut del' Eben. del' a_tlezlon

kaftn

4ar V-Ettekt

Dar eln

lnhaltllober V-Ettekt ••1n, 4.h. alne Ob.rraaohung. 41e nUl'

4uroh elne lllbaltl10he BeclwtW'lS••tINJIg 04er aln Bedw
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tungs-In-Frage-Stellen zustandekommen kann.

Der Blnnsehalt

1st auf dleser Ebene schon Ton vombereln 1m Srennpunkt.
Dle Berelohe der lnhaltllohen Vertremdung slnd dle
der Bprache und der Handlung als Mlttel des V-Erfekts unA
dle der Bach- und Personenwelt als Objekte des V-Efrekts.
wobel dle Bprache und Handlung slch gegen.elt1g vertremden
kennen.

Dles bedeutet. daB dle e1nz1gen 1nhalt11chen Ver

tremdungsettekte (bezogen nur aut den vorhandenen Text) d1e
slnd, dle alle1n durch d1e Bprache und Handlung vermlttelt
werden k8nnen.

R1ne Person wlrd durch 1hre Sprache und lhr

Handeln vertremdet.

Es k6nnte d.ann verw1rrender-, aber m8g

l1cherwe1se gesagt werden, dle Person

k~nne

wlederum lhr

Handeln verrremden. 1ndem s1e von neuem pletzlloh gegenaltz
11ch handele oder sprAohe. oder in4em lhr "Charakter- lhrem
HandeIn wlderapraohe.

Doch mOchte lob d1.se FOl'Dlu11erung

verme14en, denn 1n den ersten be1den FAllen 1at es otten
s10htlleh w1eder d1e Handlung und Sprache. dle das Handeln
der Person verfremden. und 1m letzteren Pall 1st tolgendes
EU

sagen I Der Charakter (oder Pers8nllchkelt) elner Plgur

kann sloherlloh lhr Handeln verfremden. aber der Charakter

der Flgur kann Dl:!A duroh lhr HandeIn und lhre Bprache zum
Ausdruek kommen. was v1ederum bedeutet. daB d1e Sprache
und/oder dle Handlung slch aelbst vertremden.
Wlhrend d1e erste Verfremdungsart aut der Ebene des
Reflexes hauptsaohllch der Begrenzung der eraten (theater
konstltulerenden) Illuslon dlent, ent.prlcht dlese zweite

Vertremdungsart auf der Ebene der Reflexlon der Vernlchtung
der zwelten Illuslon (elnes zwlngenden Ablaut. der Ge
sohlchte), w1e 10h 1n d1e.em Te11 versuchen werde, zu z81
gen.
loh habe d1asen lnhaltllchen VerrremdungsprozeB aut
dar Baflexlonsebene 1n fdnf stuten autgetel1t, um se1ne Fol
ge vom Ansatz b1s zum Ende zu demonstneren.

Es 1st voraus

geaetzt. daB der Zuschauer bla zu der eraten sture dleaer
zwelten Vertremdungsart sohon zur notwendlgen Autmerks&m
kelt gelangt 1st.

1&

§~Br!.

In der eraten Sture dle.es Verfremdungspro

se.ses wlrd elne gew&hnllche Bache oder elne gew5hnllche
Sprach-. Denk- und Randlungaart ln ungew5hnllchem Llcht ge
z.lgt, und lhre bl.herlge Selbstverstlnd11chkelt wlrd da
durch ln Frage gestellt.

Elne vertraute Sache wlrd von elner

anderen Rlchtung betrachtet.

Sle wlrd sozusagen -DDYer

atAndllch- gemaoht. um sle e1gentlloh dann ver.tlndllcher zu
maeben. ln anderen Wortene Sle wlrd ln 81nem dlalekt180hen
ProzeB dargestellt.
Wenn Shu1 Ta dle Frage atellte ·Wle soll man sloh von
allen Schwlohen fralmachen, vor Allam von dar t5dllohsten,
der Llebe?M81, sehen wlr elne dlalektlsohe Zusammenstellung
von zwel aerelohen, -Llebe" und "Schwlohe", ln unangemes
.ener Verblndung.

Der Begrltt "L1ebe", dar ln der gewehn

liohen Denkhaltung zum Berelch des Po.ltlven gehert, wlrd
81 Hauptmann. IV, 1;46 •

1\

p18tz11eh ala Negat1vum autgetaSt.

!

In d1esem Zusammen

hang w1rd es una a1s Zusohauern k1ar gemacht, daB der Be
grlff Llebe. der 1n der gew8hn11chen Denkha1tung 81n Pos1
t1ves 1st, n1cht a11e1n 1m Bere1ch des Pos1t1ven betraohtet
werden kann.

Fftr Shu1 Ta war d1e L1ebe durohaus negat1v.

D1e Po1ar1tlt d1eser Bere1ehe wird noeh we1ter hervorgeho
ben. 1ndem d1e negat1ve se1te dureh e1n Superlat1v

~este1-

gert w1rdl D1e L1ebe 1st n1eht nur e1ne tOd11che Bohwlehe,
s1e 1st d1e tOd11ebstl.
In d1eser Stufe wird d1e MOg11ohke1t anderer Vorste1
lungsmOg11ohke1ten autgedeokt, 1ndem d1e vertraute Vorste1
lung ala nur!1n! M8g11chke1t von v1.1en gese1gt w1rd.
Breoht sagt 1m v1erten Nachtrag Bur Tbeor1e des B"11ps
ifuf"

·Um Geaetz11ehke1ten festzuete11en, muB man d1e na

t~r11chen

Vorglnge sOEusagen verwundert autnehmen, da8 he1Bt.

man mUS 1hre 'Selbstverstlnd11chke1t t auf1e••n. um zu 1hrem
Verstlndn1s

EU

gelangen.

Um d1e Gesetz11ohke1t be1m Fall

a1nes geschleuderten K8rpers ausf1nd1g
~r

EU

machen, muB man

1hn 1n der Phantas1. noch andere H8g11chke1ten setsen,

unter den gedachten

M~g11chk.1ten

1st d1e natUrl1ehe, tat

aAoh11che dann d1e r1cht1ge, und d1e gedachtan anderen Meg
11chke1ten stellen s1ah ale UnmOg11chke1ten heraus.

Das

Theater. das m1t se1nem V-Efrekt e1ne ao1eha .taunende, er
f1nder1sehe und kr1t1sche Haltung des Zusohauers bew1rkt.
1st, 1ndem es e1ne Haltung bew1rkt, d1e auch 1n den W1ssen
schatten e1ngenommen werden muS, ••• e1n Theater des w1ssen
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schaft11chen Zeitaltera.

Es verwendet d1e Haltung. d1e

seln Zuachauer 1m Leben e1nnlmmt, ftr das Theatererlebnls.
Anders ausgedrdckt. DIe E1ntdhlung 1st n1cht d1e e1na1ge,
der Kunst zur Verrftgung atehende Quelle dar Get!hle.· 82

&L stif'- In der zweiten Sture
zeases gelch1eht folgende8.
schauers und

Te~1ttelst

des

Verfremdungapro

Durch die Beflexion des Zu

der EY1dens 1m StUok (Fakton, 41.

der Zusohauer bekoamt) tfthren autgezelgte W1dersprUohe ala
Elnselte1le oder E1nzelfAlle zur Auaprlgung elnea Hauptwl
darsprucha, der In aelnem Enttalten v1ele Konatellat1onen
hat.

Der Hauptwlderapruch 1at gesellaohattlloher Art.
Man al.ht,

UlI

das vorlg. Beispiel welter zu vertol

gen, was elnem geschehen kann, wenn man 11ebtl Sobald Shen
Te versucht, lhre Liebe auszuftben ••Ird sle

VOD SUD

"ausge

beutet" und lhr Lebenlunterhalt Vird get&hrdet. aut den ale
s.lbstverstlndllch notwendig angewlesen lat.

Aber es wlrd

auch deutllch 1m Laute dar Geachlohte. daB SUn aelbat sel
nen Labensunterhalt nloht 81ehem kann, obne sohleoht zu
seln.

Um Ihren kttnftlgen Scbn zu lleben und Ihm eln sor

genloses Leben gewAhren zu kennen. muB Shen Te Ihre Llebe
zu Yang Sun autgeben und lhn zusammen mit anderen (mlttelst

Shul Ta) erbarmungslos ausbeuten.

Herr Shu Fu 1st eln Aua

beuter. aber wenn er sloh ln Shen Te verllebt, wlrd er von
lhr (wleder als Shul Ta) selbat ausgenutzt ua•• uaw.

Wenn

man dle zahlrelohen veraohledenen Konstellatlonen zUlammen
82 Hauptmann, XVI, 6,56.
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bringt, baut sieh diese Widersprttehlichkeit der Situationen
zum Hauptwiderspruch aufl "Man kann nioht gut sein und auoh
leben". was auoh dbrigens als Leitmotiv dieses Staoke. be
zeiobnet verden kann.
~

Sture.

Die Kausalitlt dieser Widersprdohe w1rd

aufgezeigt (bzw. vom Zusohauer gefunden). d.h. der Wider
spruoh wird in seiner relat1ven Bedingtheit ala Mensehenpro
dukt und nioht als Gegebenes gezeigt, waa auoh daduroh aus
gedrdokt und symbolisiert w1rd. daB d1e Getter im Guten
Men,chen letztlioh maohtlo8 s1nd.
Alle Zusohauer werden natUrlioh nioht alle Verwendun
gen des V-Effekts wahrnehmen. ganz von der Versch1edenhe1t
im Verstlndnis dieser Widersprdch1ichkeit zu 8chve1gen.

Es

1st auch kaum denkbar. daB Brecht eine einhe1tl1ohe W1rkung
auf sein Publikum m1t jedem V-Effekt erwartet bltte.
kennen, glaube ich, eher das Gegenteil annebmen.

Wir

Ein Grund

sogar fUr die Vielzahl der Verfremdungen 1n seinen StAcken
wird zweifellos auf da8 Konto der Erkenntnis dieses Aspekta
der Rezeptionsversch1edenhe1t gehen,

Jedenta1la w1rd

.s

dem durohsohnittliohen Zuschauer (im Idealfal1) klar. venn
nioht bei der ersten Verwendung des V-Eftekta, dann viel
le10ht be1 der

hune~~tsten.

daB das kapitalistische System.

das letztlich von Mensohen geaohaffen wurde, die Ursaohe

~ie8es

Widerspruchs ist.
Der gesohichtliohe Aapekt, den Breoht far das Thea

ter so wiohtig fand. tauoht in di.ser Erkenntnisstute zur
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Oberfllche auf.

Er betent dle dlalektlsche Lehre, daB dle

Geschlchte slch ln elnem stlndlgen Verwan41ungsprezeB be
flndet aufgrund der ·S7nthesen", dle aus den gegenseltlg
reaglerenden Wldersprttchen entstehen.

·Was 1st, war nloht

lmmer und wlrd nioht lmmer S81n.- 83 Dles bedeutet fUr
Brecht nlohts anderes als, daB dle Gesell.ohaft nioht lamer

.0 ge.esen 1st, wle sle

jetzt 1st. und daB 81e ln der Zu

kunft anders seln wlrd, oder, um dle posltlve Selte hervor
BUbeben, daB die ln der Zukuntt
~

Stu".

be",r

Mlt der Aufdeckung der

.81n k8nnte.
Ve~nderbarkelt

der

herrschenden gesellschattllch-8konomlach8 GGltlgkelt wlrd
der Zuschauer dann, ln der Absloht Brechta, dle S7nthese
des dargestellten Hauptwlderspruchs selbst vollzlehen.

Dles

entsprlcht der von mlr sohon mehrmals erwlhnten -aktlven"
Phantasle, dle duroh lhre eigene Flhlgke1t den -drltten
Vera" mltdlohtet.

1m GMten

~en.2h!n

dle Lasung des Problems flnden,
sle nicht.

8011 der ZM.thaU,r

Brecht und das stGck geben

Dar Epllog atellt sogar dlrekt dam Zusohauer

dle groBe Frage. ·Was k8nnt dle L8aung seln? ••Soll es eln
andrer Mensch s81n? Oder elne andre Welt? Vlelle1cht nur
andere Getter? Oder kelne,-84
Nach der Scheln-L8sung (oder Nlcht.L8aung) der Ge
r1chts8zene beglnnt quasi jetzt erat fttr den Zuschauer dle
elgentl1che endgaltlge BeflexlonstAtlgkelt, baslerend aut
dam Ergebnls, welohes das

St~ok

84 Hauptmann. IV, 1604.

zelgt. "Man kann nicht gut
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sein und noch leben".
~

stufe.

Der Zuschauer wird durch sein produktives

Beteiligtsein im Theater seine unter Umstlnden neu gewonne
ne kriti.ohe Haltung dem gesellschaftl1eh-ekonomlschen 87
stem gegenftber und seln daraus lmmer wleder neu entstehen
de. Verstlndnl. auf selne algene reale gesellschaftllche
Situation verwenden. von der Brecht das Abbild nehmen woll
t..

Dadurch, daB der Zuschauer die im

St~ck

gezelgte Ent

wlcklung ala vom Menschen gemacht erkennt und zuglelch den
Grund dar Wider8prftehlichke1ten des 1m

St~ck

gezelgten

menschllchen Zusammenlebens und des herrschenden gesell
8chaftllchen 57stem8 elnsleht, wird die p08itive, nAmlloh
aktive, Selte 1m Zuschauer frelgesetzt derart f daB dleser
aeine elgene gesellschaftliche Sltuatlon retlektlert, um
selbst aktlv zu werden in der Ge8taltung des gesellschaft
llchen systems. 8S
AbsohlleBend m8ehte leh den Zusammenhang von Verfrem
dung und Illusion betrachten, um dle jewelligen Entspreohun
gen betder Komplexe aut lhre Struktur hin durchslchtig zu
machen.
Bs hat slch durch dlese Unterauehung ergeben. daB

85 Genau an diesem Punkt hat man dann oft versucht.
dle polltiBoh-marxistlsche Konzeption 1n Breohts Stftoken re
alialert zu flnden in der Weise, daB man zu sehen glaubte.
daB Breoht das kapitalistlsche System ln negatiTer Form dar
at.llte mlt der W1rkungaintention. dam ZU80hauer dle nega
tlven Auswirkungen des Kap1tallsmus zu zelgen, um ihn auf
dle marxiatiach-aoziallstiaoh au.geprlgte a.sellsohafteform
hlnzufOhren. dle eben - so geaehen - elne viel beesere, und
dth. menschenwdrd1gere Gea.llschaft anbleten warde.
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elnerselts dle theaterkonatltulerende Illuslon und dle Ver
tremdung aut der Ebene des Retlexes In Opposltlon zuelnan
der atehen (a. Selte 47), und daB anderarse1ta dle Illus10n
e1nes zwlngenden Verlaufa dar Geachlchte und dle Vertrem
dung aut der Ebene der Retlexlon elnander entgegengeaetzt
alnd.

Dlese Entgegenaetzungen s1nd ea, duroh welohe ale

sloh autelnander bezlehen.
Ole Verfremdungen auf der Ebene des Reflexea maohen
dle Illualon, man habe es mlt der RealltAt zu tun, duroh
Ihre den Zusohauer atOrende Wlrkung Immer w1eder punktuell
zunlohte, woduroh. aut das GanZe gesehen, d1ese Illus10n be
grenzt bzw. kleln gehalten wlrd.

Ole Verfremdungen auf der

Eben. der Retlexlon besl.hen sloh aut dle Illuslon elnes
zwlngenden Verlauta der Gesehlehte Insofern, ala dlese dle
W1deraprdehe

1m

Geaehehen aufze1gen zusammen mlt der Be

flexlon auf dle MOgllohkelt der Maoht und dea Elngrelfens
des Mensehen, wodurch die Kausallt&t der G.sohehnisse auf
gedeekt wlrd, so daB d1ese Illus10n sleh autheben muB, das
bat zur Konaequenz. daB dles. Art der Illuslon auf d1ese

Wels. T&lllg ausgesehaltet w.rden soll, wi. e. berelts Tor
her sehon gesagt wurde,
Auf dlese zentrale Funktlon des 2. Komplexe. hln ge
sehen kann der VerfremdungsprozeB wie tolgt zu.ammengetaBt
w.rden.

Dle 1. Stufe dlent der Hinftlhrung zu den W1deraprl

chen, dle 2. sture erbrlngt dle Tataaohe dar Wldersprlehe,
dle "

Sture zelgt den Grund dleser Widersprdohe, dle 4, und
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5. stufe beltimmen sich als die Folgerungen aus dieser wEin_
sicht" und beziehen sich direkt aut den Zuaohauer, nAmlich
die 4. stute beinhaltet die Forderung der Antwort auf die
Frage, duroh was eine Verlnderung zu gestalten aei. die

S.

Stufe betrifft dle Forderung naoh der Anwendung der Erkennt
nilse aut die eigene gesellschattllche Situation.
Zur Vollst&ndigkeit dieBer eben sklzzierten Struktur
sei noch kurz daran erinnert (s. Seite 27f.), daB neben der
Trennung der beiden Illuslonsarten auch eine gegen.eitige
Beeinflu8sung gegeben ist.

Dementsprechend kann die Tren

nung der beiden Vertremdungsarten auch nicht so schart ge
zogen werden, wie as oben dargeltellt worden ist, weil sieh
beide .iederum aufeinander beziehen.

Dies loll Jetzt er

lAutert werden.
Zur Illusionl Auf der einen Selte wird durch die Ver
nichtung dar Illusion eines zwingenden Verlauts der Ge
8chlchte (2. Illusion) zugleich eine punktuelle Aufhebung
der tbeaterkonltituierenden Illusion (1. Illusion) bewirkt,
aut der anderen Seite hilft die punktuelle Vernichtung der
1. Illusion an dar Vernichtung der 2. Illusion mit.
Zur Verfremdungl Einerseits tfthrt die Verfremdung auf
der Ebene des Beflexes (1. Verfrem4ung) zu dar Verfremdung
auf der Ebene der Reflexion (2. Verfremdung) hinl anderer
seits bezieht sich die 2. Verfremdung indirekt auf dIe er
ste Verfremdung. und zwar so, daB die 2. Vertremdung zu
nlchst die 2. Illusion authebt, durch welche (wie oben ge
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sagt) dle 1. Illuslon aufgehoben wtrd. was zur Folge hat,
daB dle 2. Verfremdung eben vermlttelst lhrer Ausschaltung

der 1. Illuslon auch dle 1. Verfremdung ln gewlssem Slnne
belnhaltet.
Om elnen kurzen Vorbllck auf den welteren Verlaut zu
geben, 1m nlch.ten Tell geht es darum. das Hauptmlttel dea
Brechtschen V-Effekts. nlmllch dle apraohe. zu ana17s1eren.
Melne Zlelsetzung 1st

eSt

Brechts Hethodlk ln selner Spraoh

gestaltung hlnslchtllch selner gesellschattllohen Intentlon
zu demonstrleren.

Dabel wlrd dlese Untersuohung auf das We

sentllchste, und d.h. auf dle lfthaltllche Selte dar Sprache,
beschrlnkt. was zur Polge hat, daB dle Verfremdungen auf der
Ebene des Reflexes nlcht behandelt werden.

Auoh wlrd ln den

angetdhrten Belsplelen der VerfremdungsprozeB auf der Ebene
der Reflexion nicht auagefthrt. sondern es sollen zugunsten
des Wlchtlgsten. d.l. dle Intentlon Brechts. nur Rlnwelse
auf lhn gageben werden.

UNTEBSUCHUNG DES HAUPTMITTELS DBR VERFREMDUNG
EINLEITUNG

In dleser Untersuohung hat 810h schon herausge.tellt.
daB

es 1m geschrlebenen Text z.ei Hauptquellen de. Breeht

sohen Verfremdungleffekts glbt. nImlleh die apraehe und dle
Handlung.

Dle Spraehe 8teht unDllttelbar vor den Augen des

Lelers und hat den Vortell. Objakt elner akustlsohen

YD4

optlsohen Examlnatlon zu seln. wlhrand dle Handlungen melst
lndirekt (und daher wenlger konkret) aUI dar Spraehe sozu
sagan herausgalesen werden mdssen.
Da loh ln dle.er Arbelt nur dle Spraehe auf lhre Ver
tremdungen hln unterauohan werde.
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mOoht. loh an dleser

Stelle dleses Vorgehen zu rechtfertigen .uehen.
Dle Bandlung welst elnen wenlger dlrekten und konkre
ten Charakter ala dle Sprache auf, da der Spraahe eln be·
stlmmtes System von Zelchen (beruhend auf der ttberelnstlm
mung der Glleder elner bestlmmten Sprachgsmelnschaft) zu
grundellagt, deahalb 1st e8 mOgllch. 810h bel dar Untersu
chung dar Sprache auf alne Norm zu bazlehen, dle wlederum
dle Megllchkelt anbietet, 1n w1saenschaftllcher Hlnslcht
dlese 1m stdck enthaltenen Konkretlonen dar Sprache zu ba
traohten.

Dle Handlung hlngegen. dar Breoht ebentalls eln

groBes Interesse gewldmet hat, belnhaltet nloht ln dem fUr
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dle Sprache geltend gemachten Slnne dieses luBerllohe Ge
rftst, das als wissenschaftllches Objekt dlenen kennte.
Der letzte Grund besteht darin, daB &lles in der Be
trachtung des geschrlebenen Textes. letztllch auoh dle Hand
lung, duroh dle Sprache vermlttelt wlrd.

Das bedeutet, daB

da, wo dle Randlung sloh luBert, auoh d1e Sprache betel1lgt
1st (abgesehen von den wen1gen Bfthnenanwelsungen. dle dle
Handlung auch vermltteln).

Daraus erg1bt sleh, daB dle

-

Sprache das Hauptmlttel der Verfremdung 1st.
Dle Notwendigkelt elner nlheren Analyse dle8es sprach
11chen Mlttels, um Brechts Verfremdungstheorle genaustens
zu veratehen, tUhrt uns jetzt zu elner detal11lerteren Un
tersuehung Brechtseher Texte. und zwar bls
tung subtl1erer sprachllcher Nuancen.

Ell

elner Betrach

lch halta mlch. wo

megllch, an den ausgewlhlten GBt,P MeP§cben-Text. doch kommt
es gelegentllch vor, daB eln deutlleheres Belspiel aus elnem
anderen Breeht-Stftck mltelnbezogen wlrd, dann aber nur, um
elnen bestlmmten Punkt begreltlloh zu machen. wo

~

!i!!

BIRlch slch als nlcht ausrelohend erwelst.
I. DIE BPBACBE

Elne Frage. dle man sleh hlnslchtlloh der aprachli
chen Untersuohung stellt. wenn man da elne Verfremdung fln
den m8ehte. bezleht slch auf dle allgemeine Megllchkelt dle
ses Verfremdens.
fremden?

Wleso kann man Iberhaupt d1e Spraehe var

Was fIr Momente 11egan ln dar Sprache vor, dle da

7'
zu geelgnet sind?

Wle 10h erertert habe (s. Se1te 37ff.).

entz1eht das Verfremden dem Betraohter d1e Selbstverstlnd
110hkeit des betraohteten Objekts.

Wenn man diesen Punkt

ftberlegt, liegt der Gedanke nahe, daB d1e Torauegesetzte
Basls fftr 81n verfremdendes Verfahren garade in dar Selbst
verstlnd11ohke1t l1egt.

Das Selbstverstlnd110be 1n dar

Spraohe bat aber auoh seine Urs&ohen. d1e s10b 1n der Fe
st1gkelt bef1nden.

Und d1ese Fest1gke1t maohte loh jetzt

1n den B110k rftoken. denn darin s1nd letzt11ch dle Sahll.
sel zur Brechtschen Methode der spraoh11ohen Verfremdung
zu sehen.
D1e Selbstverstlnd11ohke1t 1n der Sprache beruht auf
e1ner Fest1gke1t. d1e s10h 1n zwe1 s1eh gegense1t1g bee1n
flussende Bere1che te11ta Pest1gke1t der Denkwe1se und dar
Sprache.

lch will m10h n1cht lange be1 der ErOrterung des

VerhAltnlsses zw1sohen Denken und Spracbe &ufhalten. da
d1ese we1t 4ber den Umfang d1esar Untersuohung h1nausg1nge.
Bs genftgt, glaube 1oh. daraut h1nzuwe1sen, daB das enge Ver
bundense1n von Denken und Spraohe a1na bekannte Feststellung
1st, und daB d1esea VerhAltnis s1ch nicht 1n der Tatsache
ersch5pft, daB d1e Sprache led1g1lch ala Kommunlkat1ons
m1ttel zur M1tte11ung der Gedanken d1ent, sondern daB d1e
Sprache aueh be1m Denken selbst eine Rolle sPlelt. 86

Es

86 Gert JAger 1n ~ d.ut,cb, S2£1Jbl' Brag. Erhard
Agr1cola. Wolfgang Flelscher und Helmutrotze (Le1pz1g.
YEB B1b11ographisches Inst1tut, 1969), s. 31ff. Von jetzt
an ala DdS angeftthrt •

........
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1st noch nlcht wlssenschaftllch gezelgt worden. lnwiewelt
dle schon bestehende Sprache das begrlffllche Denken for
mlert, aber das Vorhandenseln dleses Einflllsses IIBt slch
nlcht abstrelten.

Auf dlese Tatsaehe mlch stUtzend mCehte

loh behaupten. daB die spraohllohe Verfremdung, wie Brecht
sle verwendet (abgesehen von den sohon erwlhnten spraehll
chen Verfremdungen. die auf der Ebene des Reflexes statt
flnden87 ). sleh tells auf dle Festlgkelt der spraehllehen
Formullerung konzentrlert und tells auf dle Festlgkelt der
DenkWelse, dle nlcht lmmer elne festgeprAgte spraehllehe
Formullerung benCtlgt. sondern ln elnem flxen Rahmen elne
gewlsse Frelhelt 1m Verkndpfen der Werter erlaubt.

Dle Festlgkelt der sprachl1ehen Pormullerung, und daB
helSt Wortverblndung. w1rd durch dre! Momente bestlmmt.
nlmlloh 1) vle blurlg dle Formul1erung gebraucht wlrd, 2)
w1e graB dle Auswahl unter den Verknaptungapartnern 1st und
)

wle stark dle elnheltllche Gesamtbedeutung von den Be

deutungen der Bestandtel1e abwelcht. 88
bedart kelner langen ErlAuterung.

Das erste Moment

Es 1st elnleuchtend, daB

elne Wortverblndung slch dem SprachbewuBtseln um
elnprAgt, je hAutlger sie verwendet wlrd.
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tester

Das zwelte Moment

bezleht slch aut dle s7ntakt1sche und semantlsohe Kongruenz,
87 Wechsel dar Stllebene (slehe S. 56fr.), Klang der
Sprache (alehe S. 5~). und Prasen (slehe S. SSt.).

88 Erhard Agrloola ln A2!§.. S. 586.
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dle belda elne beschrlnkende WlrkUng
Verblndungapartner haben.

au~

dle AU8wahl der

Dle M8gllehkelten elner 8yntak

tlschen Wortverblndung slnd durch dle grammatlachen Bedln
gungen beBtlmmt. 89

Uber dle Auswahlbeschrankungen gram

matl.cher Art hlnauBgehend werden die Wortverblndungen 1m
Hlnbllck auf lhre Bedeutung elngesehrlnkt.

Dlese 8ogenann

ten Bedeutungsbezlehungen wurden zuerst von Walter PorElg90
beBchrleben und dann (unabhlnglg und oftenbar slch dar Exl
stenz des Porzlgschen Autsatzes nlcht bewuBt) von Ernst
Lels1 91 ala "semantlsche Kongruenz" welter entwlckelt.

E.

handelt s1ch um d1e Beziehung zwlaohen Verb und Subjekt.
Verb und ObJakt. Adjekt1v und Substantiv usw,

Zum Be1sp1el.

Das Verb "bellen" trltt nur zusammen mlt dem Subjekt "Rund"
auf. und dlese Wortverblndung blldet aln elntaehes kleines
Feld (lrreffthrenderwelse "syntaktlsehes" Feld genannt 92 ),
das nur dureh ttbertragung vergraBert werden kann (bellen
Kanone),

Aber trotz der ttbertragung hlelbt dleses Feld re

latlv kleln.

Sohon das Verb "sprlngen" brlngt alne greBere

SubJakt-Auswahl mlt slch.

Eln Belsplel elnes klelnen Verb

Objekt-Feldes 1st "tAllen-Baum" (gelegentlloh auch "Recke"

89 Wllhelm Bondzl0 In DdS, s. 555.
90 Walter Porzlg, "Wesenhafte Bedeutungsbezlehungen."
PBB. 58 (1934), 70-97.

-

91 Emit LelI1'6~erO!Ort1nb!lt (Heldelbergl Quelle
und Meyer, 1967), s. ~.
dar s8i;gRie(~:i:ic~~k:o~;l~~~ Y~~~'; §~rfi§lf~uni'i
n, daB es Wortfelder g1bt, die erst {m atz
wlrksam slnd, 1m GegensatE EU den "paratakt Bohen ~ern",
bel denen nur Substantive oder nur Verben oder nur Adverbl
en oder nur PrAposltlonen usw. nebenelnandergestellt werden.

~
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und "Urtel1").

Das Feld "blond-Baar" steht fftr elne Adjek

tlv-Substantlv-Bezlehung.

Andere Feldbezlehungen lassen

slch durch das AusschlleBen bestlmmter W&rter lelchter er
kllren, so kann man dle Rlchtungsadverblen "her, hln" nlcht
mlt Verben verblnden, dle elnen Buhezustand ausdrlcken, wle
z.B. "schlaten", "ruhen", "llegen" (Verb-Adverb). und ·zArt
11oh" kann zwar bel "tlftsternM oder

M

s treleheln" ersohelnen,

dooh nlemals bel "tahren" , "essen", oder gar "sehrelen" und
"schlmpten" (Adverb-Verb).93 Daa drltte testlgkeltsbestlm
mende Moment, nlmllch dle Abwelohung der Gesaatbedeutung
elner Wortverblndung von den Bedeutungen der Bestandtel1e,
bezleht slch aut dle Idlomatlelerung, das helSt, aut dle
Verblndung beatehender W8rter In der Welse, daB sloh lhre
Bedeutungen bel bestehenblelbender Trennung dar Formen zu
elner neuen. beaonderen Gesamtbedeutung verelnlgen. 94 Je
stArker dle Abwelchung dleser Gesamtbedeutung von den eln
zelnen Bedeutungen dar Glleder 1st, desto fester 1st dle
Wortverblndung.
Dle Wortverblndungen, dle durch dle drel oben genann
ten Momente elne gevisse Featlgkelt errelchen, nennt man
93 Bondzl0, S. 555.
94 Agrlcola, s. 586. AuBer der Idlomat1s1erung glbt
ea naoh Agrloola zw.l andere M8g11ohkelten fIr dle Entate
hung von Be4ewendungen (S. 587), elnmal durch den Ubertrltt
von festen Elnhelten aus dem Berelch der Sprlchw&rter. Slnn
sprftche, Zltate usw. ln dle Kategorle der Redewendungen,
zum anderen durch dle w8rtllche oder frele ~bersetZUDg von
Redewendungen aus elner Premdspraehe.
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Bedewendungen. 95 Die Grenze zWisohen test und nlcht test
ist sohwer teatlegbar.

Die Problematik diesbezUglich wird

von Erhard Agricola 96 durch das tolgende Beispiel einer
"losen" Wortverblndung illustriert. Die lose Verbindung
"&aura Gurke" bez.lehne zwar melst die nach einem bestimm
ten Bezept zubereitete Gurke, doch sei es m8g1ioh, daB man
eine Gurke meine, die sauer sei im Verhlltnis zu weniger
aauren Gurken.

Eine Umstellung dieser Wortverbindung sei

sogar erlaubt ("die Gurke ist sauer" oder "sehr saure Gur
ke">, obne daB diese Modif1zierungen a18 st8rend empfunden
warden.

Diese Freiheit habe man abar nioht mehr bei elner

Verb1ndung wie "der weiBe Tod", deren grammat1sohe Struk
tur zwar d1egle1ohe se1. aber duroh d1e epezielle Variante
von "we1B" bedeutungsmiBig zu dar unverAnderbaren Gesamt
he1t "Tod 1n Sohnee und E1a" veraohmolzen ae1.
Der Geaamts1nn soloher Wortverb1ndungen wie "dar we1
Be Tod" oder "b11nder Alarm", 1n denen s10h sohon die Be
deutung des einen Gliedes (we1B, blind) sehr welt von se1
ner Hauptbedeutung entfernt hat. 1st noch aus den e1nzelnen
G11edern zu erach11eBen.

Und obwohl die Bedeutung des elnen

Gliedes austauschbare Varianten hat ("dar durch E1a und
Schnee verursachte Tod", "1rrtdm11oher/unn8t1ger Alarm"),
s1nd solche Wortverbindungen test genug, um Abwandlungen 1n
der Zueammenetellung wie "se1n Tod war we1B" oder "e1n sehr

95 Agrioola. S. 586.
96 Ebenda, S. 586ft.
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bllnder Alarm" zu verbleten.

Sle bl1den den

~bergang

zu

den "elnfachen Bedewendungen",
Bel den elnfachen Redewendungen (z.B. "Abschled neh
men", "Anordnung treffen", "In Erwlgung zlehen") 1st eln
Glled. melstens das Verb. abgeblaBt oder zum Tell umgedeu
tete

Der Gesamtalnn 1st aber nooh aus den Elnzeltel1en zu

ent.chldsseln, und dle W&rter kennen noch ln sehr begrenz
tem MaBe gegen bedeutungsnahe ausgetauscht werden.
"Feste Bedewendungen" dagegen (z.B. "01 lns Feuer gle
Ben", "mir geht eln Llcht auf") haben elne relatlT teste In
haltllche Blndung. dle nur verelnzelt duroh bedeutung.lbn
11che W8rter eraetzt ("auf dar Palme aeln/sltzen") oder an
dere werter erweltert werden kann,

Dle Bezlehung der Eln

zelglleder 1st zwar durchalohtlg, d.h. die w&rtllche Be
deutung hat schon elnen Slnn, aber dle Gesaathedeutung kann
dennoch nlcht unmlttelbar arachlo.sen werden.

Sle muB elne

verallgemelnerte oder dbertragena aeln. deren Sahldssel
melst dle bl1dllch-metaphorlsohe Form elnes lhrer Glleder
1st.

Obwohl manche Bedewendungen elgentllch und metapho

rlsch

EU

verwenden slnd ("Uber den Berg seln"), g11t melst

nur die dbertragene Form.
Der Gesamtslnn von "erstarrten Redewendungen" (z.B.

Hjemanden 1m Stich lassen", "etwas aut. Tapet bringen", "das
geht mlr dber dle Hutschnurf") 1st dermaBen umgedeutet. daB
er vom gegenwArtlgen Sprachgebrauoh aua gesehen unbegrftndet
1st.

Der Slnn dar Verblndung 1st auoh nlcht aua den Be
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standtel1en abzulelten.

Dlese Redewendungen slnd unzerleg

bar. unabkf1rzbar und k-'nnen nur ausnahmawelae ergAnzt wer
den.

Das ttbertragende Bl1d 1st mel.tens durch dle hlsto

rlsohe Entwlcklung so verblaBt. daa dle dbertragene Bedeu
tung. fAr dle das Bl1d at.hen soll, das Elnzlge 1st, was
wlr heute noch haben.
"FestgeprAgte Sitze" naben auBer der dber dle Rede
wendungen hlnausgehenden struktur (d.h. a1e s1nd ln sloh
geschlossene AU8sagen) a11e Merkmale dar aedewendungen. slnd
aber noch begrenzter In der Abwandelbarkelt.

Belsplele d1e

ser Kategorle slnd. "hast du Tanet", (aoh) du ahnst es
n1cht.", "das haut elnen hln (um).-, "loh denke. mloh lauat
der Affel", "daa (also) 1st des Pude1a Kernt"

D1ese SAtze,

d1e zum Tell tataaohllch Z1tate und derglelchen slnd, bl1
den den Ubergang zum Bereloh dar Spriohw-'rter, Zltate, ge
flttgelten wort•• Sentenzen, Slnn.prdehe und Aphorlsmen.
Far unsere Zwecke brauohe 10h an dleeer Stelle nlcht welter
In elne Beschrelbung der Form und des Wesena dlesar Wort
verblndungen hineinzugehen ala zu sagen. daB ale meist eine
erstarrte Featigke1t bea1tzen. d1e autgrund des w1ederholen
den, ott lehrhatten Charakter. Abwandlungen und Worterset
zungen sa1ten gestattet.
Es dttrtte getragt werden. wie d1ese Aufgllederung dar
Wortverblndungen mlt Breoht zu verelnbaren 1st.

Wle loh am

Anfang dleses Telles dar Unter.uehung angedeutat habe, 1st
es melne Abslcht. zunlchst dle Frage naoh der al1gemelnen
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Vertremdbarke1t dar spraehl1ehen Formullerung EU behandeln.
Aussehlaggebend 1st d1e Fest1gke1t d1eser Formu11erungen.
da dle HAuflgkelt der Ersche1nung von festgeprAgten spraeh
llchen Formeln sle 1n d1e SelbstverstAndllchke1t des Spraeh
bewuBtselns e1nbettet, ln dar Regel sind die Formu11erungen
um so selbstverstAnd11cher. je fester.

Aber so schlecht

d1ese S1tuat1on von Brechts Standpunkt aus gesehen se1n mag.
1st sle nleht auss1ehtslos.

Gerade we1l d1e Featlgkeit dle

Selbstverst4ndlichkeit konstatiert. bringt elne Stelgerung
in der Festigkelt der spraehlichen Formulierung eine Stel
gerung in dar Verfremdbarkeit dlesar Formu11erung mlt sieh.
Daa helBtl E1ne e1nfache VerAnderung e1ner "losen" Wortver
b1ndung zum Be1sp1el, d1e ke1ne w1rkllcbe Fest1gkeit aut
welst,

st~rt

das SprachbewuBtseln des Harers/Lesers kaum

oder gar n1cht.

Aber die Verlnd.rung einer Wortverblndung.

dle festgeprlgt 1st und hlurlg gebraucht wird. raubt dem
Leser oder Harer die bequeme Selbstverstlndllehkelt der ur
sprdngllchen Formullerung ("das 1st des Sohwelnes Kern'-).
Der Grund, warum Brecht eln so groBes Interesse an der
sprachl1ehen Verfremdung hat, 1st. wle 1mmer, gesellschaft
l1ch best1mmt.

Ger&de dle Selbstverstlnd11chkelt will

Brecht steren. denn "selbstverstlndllch flnden" helBt so
v1el w1e "n1cht mehr reflektlerend beobaehten und krlt1sch
bearbeltentl - aln Zustand, den er tdr besonders gefAhrllch
halt, da "selbstverstlndlich" lIngst nlcht "w&hr" bedeutet.
und well Selbstverstlndliohkelten in der Sprache Selbstver
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.tAndllchkelten 1m Denken vertreten. bedlngen. ja vert.atl
gen sogar.

Hlnslchtllch des gesellachaftllchen Dankens

fordert es den Marxlsten Brecht geradezu dazu heraus, dle
sen verAnderungsfelndllchen Zustand zu bekimpten.

(Auf

dle.e Intentlon Brechts bln lch an mehreren Stellen sehon
elngegangen.)

In welcher Welse dleses Bekimpfen vor slch

geht, wlrd jetzt auszufUhren aeln.
V'rfremdRD6

sel~stver,tlndl12b

sewold,;,;

formul~e£QPSen

Brecht vertremdet solche Formullerungen. dle una duroh
lhre Festlgkelt selbstverstAndlloh geworden slnd, durch vler
Hauptmethodenl 1) durch dlrekte VerAnderungen, 2) dureh un
angemessene Verwendungen. J) durch relatlvlerende Machsatze
und 4) durch wortwtsrtllche Auffassungen.
Dlrlkte VellDSersDSln.

Die erste Methode grelft dle

Festlgkelt der Wortordnung und Wortverblndung dlrekt an,
das AuBere der l"'ormullerung sozusagen.
dleser Art erw,lst slch Matt.r
sehr fruchtbar.

FUr Vert'remdungen

20~*!6e ~ ~

ilndt£ als

An elner Stelle, wo Mutter Courage ange

slchts elnes unvorausgesehenen Ubertalls der Kathollken
auf die Evangellst.n, bel denen sle sleh aufhAlt, daB Ge
slcht lhrer Tochter Kattrln mit Asche elnrelbt. um sle vor
den Gewalttaten der Soldaten zu bewAhren, reohtfertlgt sle
dles mlt der Au.sage. "S,ln Llcht muB man unter den Schef
fel stellen. helBt es."91

Zunlohst wlrd das Blbelzltat

97 Glsela Deblel welst ln lhrer Dlssertatlon auf
dleses Belsplel hln. Deblel. ~as Prlnzlp der Verfremdung
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dadurch Terfremdet. daB se1ne Auaer11che Ordnung

gest~rt

w1rd. und we1terh1n, we11 es 1m umgekehrten S1nne von Mut
ter Courage w1edergegeben w1rd.

D1e auf Verallgeme1nerung

beruhenden Autor1tlten. w1e 1n d1esem Fall d1e B1bel, wer
den duroh solche Verdrehungen automat1sch 1n Frage gestellt.
und durch d1e entgegengesetzte 1nhalt11che Ordnung des Z1
tats w1rd man auf d1e verdrehte Ordnung des Lebens 1n e1
ner Gesellachaft, d1e vom Kr1eg erheb11ch m1tgenommen w1rd,
aufmerkaam gemacht.
1m GBtep MeDlghep vereucht Wang fUr d1e dre1 Getter
Obdach zu f1nden.

Als er a1nen Hausbes1tzer fragt. ob er

d1e Getter aufnehmen k8nnte, echre1t der Hauebea1tzera
"Verschone una m1t de1nen G8ttern' W1r haben andere sorgenr 98
Bier w1rd e1ne relat1v feste Formu11erung ("Ver.chone uns
m1t de1nen Klagent") durch e1n Eraetzen des letzten Wortes,
daa aufgrund dar Natur der Aussage 1amer 1n den Bere1ch
des Negat1ven h1ne1ngedrlngt wird. durch e1n Wort, dessen
1nhalt 1m normalen Sprachgebrauoh e1nen h8heren, erhabene
ren Wert hat, verfremdet.

DaB d1e Getter

pl~tz11ch

1hre

selbstveratlnd11che, respektlerte Pos1t1on der Allmloht1gen
ver11eren und von den Henschen als n1cht mehr als nur "Sor
*

-

1n der Spraohgestaltung Bertolt Breohte," D1 ••• Bonn 1960,
S. )5. Daa Zltat 1st bel Hauptmann. IV, 1)77 zu finden,
Be1 Matth. 5, 15 he1St eSt "Auch zftndet man ke1n Lioht an
und atellt e8 unterdenSchettel, sondern auf den Leuchter."
98 Hauptmann. IV, 1491.

gen" behandelt werden, ffthrt daraut h1n, daB Breoht d1e
Idee der gottgegebenen Zustlnd11ohke1ten n1oht1g maohen
11'111.

Naoh Breoht 1st das gesellaohatt11oh.8konom1sohe

stem von Hensohen gemacht, n10ht von G&ttern.

Sr

Und dte

Menachen haben also auch alle1n d1e Macht, d1e8e8 System
v1ederum zu verlndern.
E1nen Ahnl1chen Fall t1nden Wir auch 1n Mutte; Oop
.£!as.

Ala Mutter Courage und der Feldpred1ger spe1m11.

rent ob der Kr1eg bald zu Ende gehen k8nnte. we11 Mutter
Courage ftberlegt, ob s1e neuen Vorrat e1nkauten soll. sagt
der Feldpred1ger. e8 k8nne zu e1ner kle1nen Pause kommen.
P1Gtz11oh k8nne der Kr1eg "an was Unvorhergesehenea 1ns
Stocken kommen". v1elle1cht e1n ebersehen, und "da8 Sohla
massel" 8e1 da. MUnd dann kann man den Kr1eg wieder aus dem
Dreck z1ehen, M99 MEtwa. (me1stens den Karren) aus dam
Dreok s1ehen" bedeutet "etwas 1n Ordnung br1ngen",

Vertrem

dend w1rkt d1e Verwendung des Wortes "Kr1eg" &natell. von
etwas, waa zum1ndeat 1n Ordnung se1n kann.

Dle Hal tung dea

Peldpredlgers, d1e er m1t e1ner lIcher11chen Belbstverstlnd
110bEeit trAgt. drftokt aus, daB der Krieg etwa. Wftrdiges
und Gutes aei, diese Haltung soll naoh Brecht w1eder das
v8l1ig verkehrte Gesellschattssystem (den Kap1tal1smus) aut
zeigen, 1n dam der Kr1eg e1n Element der Existenz 1st. 100
99 Hauptmann. IV. 1402.
100 Ebenda, XX, 271. Breoht Z1tat. "VGlker. d1e 1nner
110h so autgebaut sind wie d1e unsem. nlmllch kapita11
at1ach, brauohen tatsl.ohlioh Kriege. um. e:x1st1eren zu kGnnen.
It
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Elne .eltere vertremdende VerAnderung elner mehr oder
.enlger festen Wortverblndung bezleht sleh auf elne andere
auoh In Mutt!£ Coul'S! sloh beflndende Ansplelung auf dle
hohe ElnschAtzung des Krleges.

Dle Courage kauft aufgrund

des Rates dee Feldpredlgers neue VorrAte ein.

Aber im 881

ben Jahr "drohtM der Frleden ihr GesehArt zu rulnleren. da
1m Frleden sie lhre Waren nlcht verkaufen kann.

Auf dle

verbrelteten Fr1edensgerdchte hln sagt Mutter Courage. "Sa
gen Sle alr n1cht. daB Fr1ede ausgebrochen 1st. we 10h eben
neue VorrAte e1ngekauft hab.- 10l B1er wlrd e1ne hluflg
verwendete Bedewendung "dar Kr1eg 1st auagebrochen" dadurch
vertremdet, daB das Wort "Kr1eg", das elnen durchaus nega
tlvan S1nngehalt hat. m1t se1nem direkten Gegensatz aU8ge
tau8eht wlrd.

Durch dlese. Ersetzen erh.lt das Wort "Fr1e

den" 81ne stutzlgmaohende pejorat1ve Bedeutung und stellt
dadurch d1e Frage. ob d1e selbstver.tlndl1ohe Denkwe1se,
dle Fr1eden als Posltlvum 1m kapltallst1sehen System (In
d1e.em
l1ch

St~ok

f~r

m1t dem Faschlsaus verbunden) setzt, tatsAoh

selbstverstlnd110h gehalten werden kann (slehe das

vorlge Be1splel).

Angeslchts der Saltung von Hutter Cou

rage schelnt eln solcher Gedanke n1cht nur fehl am Platz
zu seln, sondern direkt falseh.

Denn hler

unterst~tzen

sleh

be1de Elemente (Kr1eg und Kaplta11smus) gegenselt1g.
Unensemel,epe Vel!epdUngep.

Verfremdungen von selbst

verstlnd11eh gewordenen Formullerungen mUssen, wle gesagt,
101 Hauptmann, IV. 1410.
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nlcht dlrekt Terlndert werden.

Sle kennen also In lhrer

testen gew8hnllchen Form· .tehanblelben und trotzdem ln elnem
neuen Llcht gezelgt werden oder selbet elnen andaren Inhalt
vertremden.

Unangemeeeene Verwendungen, das helBt, teste

Formul1erungen, dle slch In Kontexten betlnden. zu denen ale
elgentl1eh nleht paBsen, grelten nleht dle Featlgkelt der
aUSerl1ehen Struktur dar Formullerung an. Bond8rn dle Fe
stlgkelt der Gebrauchswelse der Formullerung.

Eln ent

aprechendas Belsplel kommt an der Stelle 1m astep Heneghan
Tor, wo Frau Yang erzlhlt. lhr Sohn Sun habe sleh aus 81nem
"verkommenen Menschen ln elnen

n~tzlleh8n·

verwandelt.

51e

hat Yang Sun zum "Tabakk&nlg" Shul Ta hlngebrAcht, dar lhm
"ehrllche Arbelt"

t~r

selne Rehab111t1erung anbletet.

Dle

dankbare Frau Yang sagt dann zu lhram Sohn mlt der Boffnung.
er wdrde sleh durch dle Autnahme ln dle Tabaktabrlk besserna
"Du blBt vom rechten Weg abgewlchen. Verauch nun, durch
ehrllche Arbelt wleder

welt zu kommen. daB du delner Mut
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ter In dle Augen schauen kannat."102

In dlesem Kontext

n1mmt dle blbllBche Bedewendung "vom reohten Weg abwelchen"
elne kapltallsmusunterst«tzande Bedeutung an.

Nach Frau

Yang 1st "der rechte Weg" der Wag zum Autstleg ln dar kapl
tal1stlschen Gesel18ohatt.

Der ureprdngllche blbllache Ge

braueh d1eBer Formullerung, dle 81ne Abkahr Ton dar ohrlst
llchen Ethlk beaagt, wlrd lnsotern vertremdet, als dle Be
dewendung hler ausdrdokllch dle Abkehr von der Lebenawelse
102 Hauptmann, IV,

1579.

86
auch des erfolgre1ohen Kap1ta11sten beze1ohnet.

DaB 1m

Kap1ta11smus der Mensoh "ntttz11oh" se1n muB, 1st e1ne ty
p1eohe Breohtsohe Andeutung.

In der kap1ta11st1sohen H1e

rarch1e, 1n der Sun se1nen Aufst1eg zum "besseren" Men.
Ichen vollz1ehen Boll und d1es 1m

St~ok

tatslch110h er

re1cht, setzt die Ex1stenz "nfttz11cher" (und das he1St fftr
Frau Yang "guter") Mensohen d1es voraus, daB dle8e Mensohen
s10h erst dann als "ntttz11ch" erwelsen, wenn 81e durch ka
p1ta11st1sche M1ttel benutzt, oder besser gesagt. ausgenutzt
werden, und we1terhln, daB, um aUlgenutzt werden EU
dle Anwesenbelt von Ausnutzern vorausgesetzt 1st.

k~nnen,

Duroh

die unangemessene Verb1ndung d1eser Formu11erung mit dem
Kaplta11smus wlrd d1e entsprechende Denkwe1se, d1e kelnes
wegs nur fdr Frau Yang elne SelbstverstAnd11chke1t 1st,
mlchtlg ln Zweifel gezogen.
E1n wen1ger dlrekt w1rtsohaftsbezogenes Beisp1el e1
ner Verfremdung durch a1ne unangemessene Bez1ehung der For
mu11erung zum Kontext 11efert uns Wang 1m Giten Men.phen.
In se1nen Bemfthungen, e1n Z1mmer fUr d1e GOtter zu f1nden,
wird er von den vorbelgehenden Herren abgelehnt.

In se1ner

daraus result1erenden Wut ruft Wang lhnen DAcha "D1e GOtter
sohe1Een auf euchf N103 Ole gebrAuch110he derb-vulgAre Be
dewendung "auf etwas/jemanden scheiBen" bedeutet 1m meta
phor1aohen S1nne "aut etwas/jemanden verzlchten".

Zwar w1rd

d1e Redewendung 1n lhrer Form und auch ln 1hrer Bedeutung

103 Hauptmann, IV, 1494.
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nicht angetaBtet. und d1es he1Bt. daB e1ne Verfremdung der
Formul1erung ala 801che n10ht vorl1egt. jedooh kommt e1ne
Verfremdung daduroh zustande. daB d1ese besondere Redewen
dung, deren natural1st1schen Ansplelungen 1n vomehD1eren
Zusammenhlngen zum1ndest hechstungew&bnl1oh 1st, gerade
mlt e1nem erhabenen 1dea11a1erten S1nngeha1t verknftpft

wlrd.

D1ese Verfremdung del" Getter d1ent w1eder dazu. d1e

Getter als n1cht erhaben, n1cht a11m1obt1g. 1m Gegente111
a1. nicht1g zu entlanen.

Hler .1rd noch e1nmal durohs1oh

t1g, was Brecht letzt11ch dem1t sagen w111, nlm11chl D1e
Getter haben d1e Welt. w1e s1e 1st. n1cht gemacht, sondern
d1e Menschen, d1e auch dazu beflh1gt s1nd. s1e zu verAndem.
In den Brecht-Werken kommen oft Be1sp1e1e d1eser Ka
tegor1e Tor, be.onders 1n Verb1ndung m1t del" Rellg1on.

Eln

anderes Mal sagt Wang zu den an del" H11tsbere1tsohaft der
Stadt zwe1felnden G8ttern. um 81e vom Gegente11 zu dber
zeugen. -Alle F1nger 1eokt man s10h danaoh. auch zu bew1r
ten.- 104 D1e Gegenftberste11ung von Erhabenem und N1edr1
gem verfremdet zunlohst. aber h1er 1st as best1mmt n10ht e1n

Zufall, daB Breoht e1ne Redewendung gebrauoht, d1e s1ch aus
dem Essensbere1ch her1e1tet.

D1ese Verknftpfung hebt d1e

Tatsache hervor. daB es 1n dem kap1ta11stlsohan Gese11
schaftssystem Hunger g1bt (w1e 1n Sezuan). obwohl es oft
e1ne Se1bstveratAnd11chke1t 1n del" DenkWe1ae d1eser Gese1l
Bohaft 1st, daB d1e Macht elner VerAnderung del" ZuatAnd

104 Hauptmann, IV. 1491.
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11chke1ten 1n der Hand Gottas l1.gt.

Es tillt 1n d1e.em

stilok auf. daB nur arme Menschen daran glauben, . .hrend d1e
Be1chen antweder s1eh den G&ttern gegenilber 1amer ablehnend
verhalten, w1e be1 Wanga Verauchen, oder a1e werden gar
nioht von Brecht m1t den G&ttern 1n 1hrer gett11chen Ge
stalt 1n Verb1ndung gebraoht, sondern nur 1n mensch11cher
Gestalt.

D1es sche1nt m1r e1n Ze10hen dafilr zu se1n, daB

Brecht aagen w111, d1e Menschen m1t Geld s1nd s1ch schon
1hrer e1genen Macht bewuBt und w1••en, daB 1hre Macht durch
das

~konom1sche

System geschaffen w1rd. w&hrend d1e Armen

s1ch 1mmer noah auf d1e leere Hoffnung e1nea g8tt11chen E1n
gre1fen. statzen.

DaB d1e Gotter ke1ne g8tt11che Maoht ha

ben, w1rd an zahllosen Stellen dargeatellt.

D1e e1nz1ge

reale Macht, d1e von den G8ttern 1n d1e.em stAck auageilbt
w1rd, man1feat1ert s1ch e1nz1g und alle1n 1n der Form de.
Geldes, das s1e Bhen Te gaben.

Bonet erhalten a1e nur durch

4.8 Glauben der Menschen (Shen Te und wang) und ala R10hter
verkle1dat (also Menschen) e1ne ache1nbare Uberlegenhe1t.
D1eae Idee unteratdtzend 1st es e1ne Tatsache, daB 41e e1n
z1gen Kenschen 1m stilck, d1e an d1e Gotter glauben (Shen Te
und Wang), d1ejen1gen s1nd, d1e am me1aten unter dem System
zu le1den haben.

Dem1t 1st aber noch nicht geaagt worden,

daB Brecht d1e chr1st11che Eth1k ablehnt.

Eher 1st das Ge

gente11 der Fall, dann d1e Idee der Nlchsten11ebe sche1nt
zum1ndeat von d1esem stilck aus gesehen ke1ne unsympath18che
gesellschatt11che Haltung zu ae1n, nur ze1gt a1e 810h 1n

89
d1esem System als selbstvernichtend.

Wogegen Breoht ange

hen will. 1st der Glaube der Armen, daB s1e aus 1hrer Situa
tion duroh etwas w1e e1nen Deus ex mach1na gerettet werden,
ganz das Entgegengesetzte w1rd 1m GateD Men,obln darge
stellt. Die G&tter m~8sen s1eh s!lb!t aut e1ner "rosa Wol
ke M aus 1hrem undberw1ndbaren Dilemma herauaheben.
E1n anderes Beispiel e1ner Verfremdung durch die un
angemessene Verwendung e1ner testgepragten Formul1erung be
f1ndet s1ch in Mutter COU£86"
Anna

E111t. der alteste Sohn der

F1erl1ng. versucht mit se1nen Soldaten Oehsen von den

Bauern tdr das Heer zu stehlen.

Er w1rd von den Bauern

gafangen. aber durch seine Schlauhe1t 1st er 1mstande, die
Bauern umzubr1ngen und zwanz1g R1nder m1tzunehmen.

Der

Faldhauptmann lobt 1hn und rechttert1gt die Tat daduroh.
daB E1l1f etwas Gutes fdr des Feldhauptmanns -brave Leut M
gele1stet habe.

Dann unter8tdtzt er se1nen Gedanken mit

e1nem b1bl1sehen Z1tat von Jesus. "He1Bt's n10ht in der
Schr1ft. Was du dem ger1ngsten von me1nen Brddern getan
hast. hast du m1r getan?MI0 5 Die Verfremdung d1eses Z1
tats l1egt n1cht dar1n. daB die Form oder die Bedeutung ver
Andert werden. sondern dar1n. daB das Z1tat se1nen Sinn be
halt aber trotzdem fdr die Rechtfert1gung e1ner vollkommen
ant1-ohr1stl1chen Tat w1e e1ner Ermordung gebraueht werden
kann.

Der umgekehrte Gebrauch. d.h. die vall1g fremde Um

105 Hauptmann. IV. 1364.
Gisela Deb1el h1n (6. 39).

Aut d1ese8 Beispiel weist
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gebung. In der sloh das Zltat beflndet. wlrft Schatten auf
dle verallgemelnerte Galtlgkelt soloher lebensbestlmmenden
Autnorltlten wle der Klrohe, dle zus&mmen mlt anderen, po
i

11tlsch-wlrtschaftllehen Elementen dazu betlhlgt war, aln
solehes Verbreohen wle den DrelBlgjlhrlgen Krleg

EU

begehen

und 1m Namen des Chrlstentums zu rechttertlgen.
Relatlvlerunsen dutgh

Nach.a~~.

Der letzten Gruppe

verwandt kommen oft feste Formullerungen vor, dle zwar auch
durch den Kontext vertremdet werden, dle aber hler nlcht
duroh elne unangemessene Verwandung In Frage gestellt wer
den, sondarn duroh elnen dem In der Formullerung enthaltenen
Gedanken dlrekt wldersprechenden Nachsatz.

Der vertrem

dende Angrltf konzentrlert Blch auf dle angenommene Bloh
tlgkelt der Substanz Bolcher Formullerungen.

1m GuteD

Hen,eh.n kommt an der Stelle, wo Wang Obdach far dle Get
ter aucht, und wo er als Auarede tar dle Ablehnung des Haus
be.ltzers Tscheng den Gcttern gegenaber sagt, Herr Tsoheng
warde zu greBe Furcht vor dem Urtel1 dar Getter haben. der
folgende Dlalog zustandel
Der drltte Gott. Slnd wlr denn ao tarohterllch?
Wang. Nur gegen dle besen Menschen. nicht
wahr? Man _elB doch, daB dle Provlnz
Kwan selt Jahrzehnten von ebersohwem
mungen helmg.aucht wlrd.
Der zwel te Gott. So? UDd warum. daB?
Wang. Nun, well dort kelne Gottesturoht
herrBcht.
Dar .welte Gott. Unalnnl Well sle den Staudamm vertal

91
len lelBen. 106
Dle Redewendung -Gottesfuroht herrsoht- wlrd 1m Gegensatz
zu den festen Formullerungen der letzten Gruppelm flbllohen
Slnne gebrauoht.

Hler besteht kelne Vertremdung duroh Ver

anderung oder faleehe Verwendung. sondern durch den tolgen
den Satz. der m1t der SelbstverstAndllehkelt des 1n der Re
dewendung lmpllz1erten Inhalts sohlagartlg fert1g wlrd.
D1e Idealls1erung des Glaubene elner allmlchtlgen Gettllch
kelt. dle dle Men.ehhelt belohnt oder bestraft. je naeh dem
Vorhandenseln elner herrschenden Gottesturcht. wlrd mlt fl
naler Geschloseenhe1t als Unslnn entlarvt.

DaB elner der

Getter selbst mlt lap1darer Saohllchkelt dle SchArfe der
RealltAt elnffthrt, verle1ht dleser aut dle GOtter bezogenen
Verfremdung besondere Betonung.
Naohdem dle Kathollken elnen Sleg Uber dle Evangell
sten davongetragen haban, bel denen sleh Anna Flerllng und
der Feldpredlger aufhalten. eagt der Feldpredlger zu der
Mutter Courage reslgnlerendl "W1r slnd eben jetzt ln Gottea
Hand", woraufhln dle Courage antwortet. "Ich glaub nleht,
daB wlr schon so verloren slnd. aber soh1afen tu loh aueh
nloht nachts." 10 7 Dle Redewendung ln der Au.sage des Feld
predlgers, dle besagt, daB ale alle nlchts mehr gagen lhre
Lage tun kennen und quasl nur auf dle barmherzlge sohfttzende

106 Hauptmann, IV, 1491.
107 Ebenda. S. 1378.
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Macbt Gott••••rtan ldhmen. wird duroh Mutter Courase. Aue
eage aut koml.che W.ls....errrad.t.

Der F.14pred1ger, 4er

41e•• Poraullerung 8110 elner Selbetveratlndllchkelt anwendet,
lABt .1ob tIl' 4en Soblag orren.
Selten.

Dle Bede••n4ung hat z••1

Elnerselta ••tEt 818 TOPUS. daB dar Spreoher 110h

ln elner aua.loht"lo.en Sltuatlon berindet. abel' anderer

••110. w1rd dle beruhlgende po.ltlv. Selte (d1e Exlstens
elne• •ohfttzan4en Gotta.) UDm1ttelbar zum Aua4ruck gebraoht.

Mutter

Cou~a"

pel••ltlgkelt.

a..ktlon daraur belnhaltet auob 41••• Dop
Eluaal bezlebt aloh lhr Sats auf 41e real.

Sltuatlon, von der "la glaubt, 4aB .1e nioht allm Ichl18

.al.

Abel'

ZUIl

ara4eran hOrt •••1Gb

Aft,

ala ob dle Aue.age

aut elaa In-4e...iian4-Gott•••Seln bezosen Wird, ••11 4ft
'e14pre41ger durob .elne Wort•• obae ••
lenkt.

~ott•• SanI:l

h

na.en, daraut

w11'4 pl.tzllch aus d_ Bereleh 4 •• Po.l

tlven serl••en und ln den 4e. Nesatlveft seraokt.

Del' Ga.

brauob dl ••er l ••ren Phrase, d.ren .lge.1011oh.r Inhalt

~

ge.lohts del' g •• ohl1derten Wld.r.prlehe d•• DrelBlg3Ahrlgea
h1eg•• 1n del' Tat .beuN lat • •1J.'4 4uroh 4ie BelatlYlenn'h

ua •• gertng ansug.ben. ln Frage

WId.1,. "" ..IDIMII-

s••te1lt.

In 4_ letaten Belsplel glbt

•• In .1n_ Punkt elne sewl••• Parallel. au den Vertrea4un

gen 41 •••1' Grupp_, un4

."1' 4uroh d1.

MOsllohke1t eln•• del'

Foraull.rung entgegens••• tsten Autt••••n. 4.. Slnngehalt.
41•••1' Foraulleruns.

In 4_ D&ch.ten Ezap.1ft abar INtst

Brecht 41e b••on4en.n ztla- 4_r ...erbla»ten fl'bertragenen »e

9'
deutungl08 der Formullerung vollstens aus.

Wle lch achon

auf Selte 74 (unten) erwlhnt habet 1st elner dar Determi
nanten dar Festlgkelt elner Formullerung dle StArke der Ab
walchung der Gesamtbedeutung der Wortverblndung von den ur
sprdngllchen Bedeutungen der elnzelnen Bestandtel1e.

Dlese

Abwelchung kommt durch elne Ubertragung elnes der Glleder
zustende, oder d1e ganze Wortverblndung kann elne vel11g
metaphorlsche Bedeutung haben.

Aber daB dle Formu11erung

1hre -e1gent11che" Bedeutung 1m Laufe der Ze1t verloren hat.
1st una melstens n1cht mehr gegenwlrt1g.

Zum Be1splel war

"der FuB des Berges- elnmal e1ne lebendlge Metapher. bel
der sowohl dle elgentllche Bedeutung des Wortes "PuS" (d1e
ser kann 1n der elgentllchen Bedeutung nur e1n Tell des
menschllchen K8rpera se1n) ala auch d1e Ubertragung ala 101
che prAsent waren.

Durch lhre langjlhr1ge Entw1cklung aber

1st d1eses metaphorlsche Element 80 welt zurdckgetreten.
daB d1e

~bertragene

Bedeutung des Wortes s1ch

EU

elner neuen

e1gent11chen Bedeutung entw1ckelt hat.

Das he1Bt. "FuS" 1n

d1eser Formu11erung 1st n1cht mehr e1ne

~bertragung

1n dem

Slnne, sondern elne weltgehend von dem Menschenk8rper losge
leste Bezelchnung fdr den untersten Tell des Berges.

Die

VerblaBthe1t von Metaphern 1st je nach der Entwlcklung ver
sohleden stark.

In dem Beisp1el "in der Hand Gottes" hat

ten w1r es m1t e.lner Metapher zu tun, d1e s1eh noeh 1m Pro
108 loh bez1ehe mlch auf Walter Porzlg. ~ der
Sprache. S. 122ft. (Metapher bedeutet ~b.rtr~~l-
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zeB des Verblassens betlndet.

Aber dl. Vertremdung dleser

Bed.wendung wurde von Brecht nlcht durch elne Anapl.lung
aut dle elgentllche Bedeutung dleaer errelcht, sondern durch
eln Splel mlt der Bewertung der durch dle Metapher aU8ge
drdokten Sltuatlon,

Dagegen werden teate !bertragene Por

mullerungen wle dle folgenden durch eln -elgentllohe.- Ver
stehen vertremdet.

Elne wlrksame Vertremdung hler letzt

voraU8. daB dle elgentllohe Bedeutung zurftckgeruten und dle
Metapher wieder gegenwArtlg als Metapher aufgedeckt wlrd.
Gehen wlr jetzt von der Hand Gottes zu der Hand Wang.
Iber, dle auf brutale Welse von dem relohen Barb1er Shu Fu
mlt der Brennsohere kaputtgesohlagen wlrd.

Nachdem Shen T.

lhm veraprlcht. ale wdrde elnen Helneld fIr lhn lelaten, da
dle Zeugen dlese. ErelgnlsseB zu vlel Angst haben, gegen
den Herm Shu Fu auszusagen. verwandelt 81eh Shen Te 1n
Shul Tat bevor sle lhr Ver.preohen elnhalten kann,

Ala Wang

zu dem Laden Kommt, um mlt Shen Te zum Gerlcht ZU gehen, be
gegnet lhm der redegewandte Shul Ta, der a81n Vorhaben zer
sohllgt.

Splter. als Wang dle Sohlauhelt Shul Tas bezeugen

wl11, sagt era -Er 1st 81n ungemeln gesohlekter Mensoh, lch
habe es am elgenen Le1b erfahren •• ,·1 0 9 1m gewehnllchen
Gebrauch 1st dle Bedewendung -am elgenen Lelb erfahren/apft
ren" nloht mehr 1m elgentllehen ph7s1schen Slnne gemelnt,
sondern auf den allgemelnen Berelch des 8persenllchen Er
fahrens·

~bertragen

worden.

Dle wortwertllche Verwendung

109 Hauptmann, IV, 1564.
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dleser metaphorlschen Formullerung. dle In dlesem Zusammen
hang auoh eln elgentllches Auffassen vom Leser oder HOrer
erzwlngt. verfremdet dle Formullerung und dlent dazu. uns
auf dle gesellsohaftllche Ungerechtlgkelt des "Brennsohere
Erlebnlsses" Wang. zurftokzulenken, bel dem der arme Mensch
nleht f.hlg 1st, dem Gesetz folgend gagen den Relchen an
zugehen.
Dle Stelle 1m Gytsn Keuschen, an der Wang fftr dle
GOtter Unterkunft aucht, erwelst sleh als eln rlchtlges Kon
zentrat von spraohllchen Verfremdungen.

Bler benutzt Wang

elne feste Wortverblndung als er elnen Herm anaprlcht und
veraucht, lhn zum Aufnehmen der GOtter zu ftberredenl "Grel
fen Sle um Gottea Willen zu,"110

Dlese sehr gebrAuehllche

Formullerung Mum Gottes wll1en", dle In unaerem Sprachge
brauoh vollkommen zum ledlg1lchen Ausdruck der Betonung
umgedeutet geworden 1st, bekommt elnen vertremdenden stoB.
lndem ale plOtzllch In dleser Sltuatlon offenbar wlrkllch
zutrlttt.

Dle Herren sollen tatalchllch um Gotte. wl1len

zugrelfen.

Das wortwOrtllehe Auffa••en dleses .onst lnhalta

losen Betonungsausdrucks verlelht lhm wieder Bedeutung und
welst durch die Hervorhebung dleaer elgentllchen Bedeutung
noch einmal auf dle elgentllche Posltlon der Getter. nAm
11ch auf lhre Maohtloalgkelt hint
Manche Belsplel. decken mehr als elne Verfremdungs
gruppe.

Dle folgende Verfremdung 111ustrlert dle.e Er.ohel

110 Hauptmann, IV,

149'.
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nung.

Oer Koch in MutteE Cou£8!e Ubt Kritik am schwedisohen

K8nig, in dessen Dienst er steht.

Oer Feldprediger, der

dieser Kritlk nicht zustimmt, hilt ihm vor. ·SchlieBlioh
essen 5ie sein Brot,"

Der Kooh eagt daraufh1na "Ioh eB

nicht sein Brot, Bondern ich baoks ibm."lll

In diesem

Fall sehen wir, daB die Verfremdung dieser Redewendung
"jemandes Brot essen" sowohl duroh e1nen relativierenden
5aohsatz als auch duroh ein Wortw8rtliohnehmen vollzogen
wird.

Der implizierten Behauptung deB Feldpredigers, nIm

lich daB der Koch unverdient auf Kosten des K8nig. lebe.
wird auf komische Weise durch den darauf folgenden Satz wi
dersprochen.

Erstens meint der Koch, er warde doch eine

Gegenleistung erbringen, und zwar durch seinen
Koch.

~ienst

als

Zum anderen besagt die w&rtliche Auffassung der Re

dewendung, daB der Koch. obwohl er als Kooh tAtig ist, im
Dienst des Kenigs nicht einaal das Beoht hat, das zu essen,
was er selbst gebacken hat.

In der Redewendung steokt die

selbstverstlndlioh gewordene Haltung. daB der "Arbeitgeber"
quasi den gUtigen "Brotgeber" verkerpert.

Die Tatsaohe,

daB der Koch (unter zahllosen anderen "Arbeitnehmern") in
diesem Verhlltnis nichts gesohenkt bekommt, im Gegenteil.
daB er von seinem "Arbeitgeber" nur ausgenutzt wird, wird
an dieser Stelle entlarvt.
Eine weitere m8gliche Anspielung diesbezUglich besteht
111 G. Debiel fdhrt auf S. 41f, dieses Beispiel als
Verfremdung eines metaphori8chen Zusammenhanges vor. Haupt
mann, IV, 1375.
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in der wahrsohe1nl1ehen Herkunft d1eser Bedewendung.

E1n

altes deutBohes Spr1ohwort lautetl "WesBen Brot 10h esse.
dessen Lied 1eh s1nge."112

Angenommen Breoht warde d1e

sen Sprueh kennen, enth1elte der Satz in d1esem Kontext
e1nen we1teren vertremdenden W1dersprueh.

Wenn der Kooh

sagte dann* "leh eB n1cht se1n Brot". bedeutete daa, daB
er auoh nicht "das Lied des K8n1gs sange", d.h. daB er auoh
n10ht seine Pr1nz1p1en fftr ae1nen Lebensunterhalt (se1n Es
sen) auts.be.

Aber dar Kooh bewe1st selbst. da er 1m D1en

ste des Ken1ga trotz seiner Kr1t1k an d1esem tlt1g 1st, sei
ne von 1hm selbat bestr1ttene Klutl1ohke1t.

We1terh1n soll

d1ese Stelle aut die gesellschaftl1oh-ekonomisohen Verhllt
n1sse h1nwe1sen, die die Kautl1ohke1t der Mensehen ala e1n
z1ge Megl1chke1t des E1nkommens erzw1ngen.
B1ne der stArksten Verfremdungen d1eser Gruppe 1m
ten ",nlphen 1st die tolgende.

g~

Naohdem die Getter ert_h

ren haben, daB der "Engel der VorstAdte" Shen Te mit dem
"TabakkOn1g" Shu1 Ta 1dent1soh gewe8en war. begeben s1e s10h
in die TAusohung, alles se1 doch in Ordnung, und wollen ot
tens1ohtl1oh den Ort

80

sohnell wie megl10h verlaasen.

Am

Ende e1ner kle1nen lyr1sohen Passage, die von den Gettern
gesproohen w1rd, ersohe1nt d1ese ab8ohl1eBende Ze11el "Leb
wohl, maoh's gutl_ 113 Ala normale Abaoh1ed.worte haben

11) Hauptmann, IV,

1605.
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dlese Ewel h&uflg gebrauchten Formullerungen nlchts beson
dere Merkwttrdlges an slch.

Aber das Auftreten dleser Worte

In dlesem StUck und vor allem an dleeer Stelle des Schel
terns Shen Tes kommt elnem ausgesproohen absurd vor.

Ole

LAcherllehkelt 11egt daran, daB dle elgentllche Bedeutung
der abgeblaBten Redewendungen durch dle ln versohledentll
cher Form oft wlederholte Thematlk. -Man kann nlcht gut
seln und auch leben", oder um dle ln dlesem Belsplel er
sehlenenen W8rter zu verwenden, -Man kann nloht wohl leben
und es aUch gut machen," dar Leltgedanke des
vorgehoben wlrd.

St~ckes

her

Durch das wortw8rtllche Auffassen dleser

Formullerungen wlrd dle Slnnloslgkelt lhres Gebrauchs In
elner solchen gesellschaftllchen Sltuatlon wle der Shen
Tes aufgedeckt, um nach Brecht welterhln die Blnnloslgkel
ten aines solchen Gesellsohaftssystems anzuprangern, dle
tel1welse durch dle Selbstverstlndllchkelt des Spraehge
brauchs verschlelert werden.
D1e sprachllehen Verfremdungen dleser Kategorle ten
d1eren dahln, d1e festen 8prachllchen Gewohnhelten ln Frage
zu stellen, oder besser gesagt. Brecht grelft dlrekt dle
Formelhaftlgkelt der Sprache an, well elnerselts duroh dle
Entstehung von 8prachllchen Formeln das selbst&nd1ge Denken
beelntrAchtlgt wlrd. denn es 1st f«r dle Henschen lelchter.
sleh ln Formeln auszudrdoken, als jedes wort auf selne Be
deutung hln so auszusuchen. daB e8 dem Gedanken genau ent
sprloht. und wenn dle Gedanken schon durch featgeprlgte
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Formu11erungen bee1ntluBt werden, erwe1st s1eh das Denken
aelbst als e1ngesehr4nkt.

Andererse1ts hat e1ne testge

prlgte Spraehe den groBen Nachte1l, daB d1e Prlgungen zu
best1mmten Ze1tpunkten 1n der Entw1eklung des gesellschatt
l1chen Zusammenlebena der Henschen entstanden s1nd, a1e mar
k1eren sozusagen gew1sse ZuatAnd11chkelten, VerhAltn1sse,
Denkwe1sen usw. der Gesellschaft der Entstehungsze1ten
d1eser Formu11erungen, aber da das Zusammenleben dar Men
schen s1ch 1mmer we1ter verAndert und nach Brecht verAndern
muB, erwe1een s1eh d1e unverAnderten sprach110hen Formu11e
rungen zusammen m1t 1hren Inhalten ott als n1cht geltend.
Aus diesen zwe1 Se1ten der tormelhatten Spraohe erg1bt sich,
daB 1n ein1gen FAllen talsche oder veraltete Denkwe1sen und
Author1tAten autrechterhalten werden, und daB duroh d1e
SelbstverstAnd11chke1t, m1t der d1ese Formu11erungen verwen
det werden, aut subt1le Weise viele Ungereohtigke1ten 1n
der Gesellschatt verachle1ert werden.

Manohe Formu11erun

gen haben sogar von ihrem Ursprung an geaellschaftliche On
gereeht1gkeiten verhohlen.
In Brechta Autaatz "FAnt Sohw1er1gke1ten be1m Sehrei
ben der Wahrheit" gibt er aelbat e1n1ge Beisp1ele an, wie
man dureh e1ne beatimmte Wortwahl "Lftgen" vermeiden kann.
Zum Beiaplel. Man sollte n10ht ·Volk", aondern "Bev&lkerung"
sohre1ben. denn "das wort 'Yolk' besagt elne gewiss. E1n
helt11ohke1t und deutet aut gemelnsame Interesaen hin",
w&hrend "Bev&lkerung" d1e Wahrhelt ("verach1edene. auoh
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e1nander entgegengesetzte Interessen M ) ausdrftcke, d1e 1n
dem Ersteren unterdrftekt werde.

Und wo gesellsohaft11che

Unterdrdckung herrsohe, sollte man naoh Brecht fUr das Wort
"D1sz1p11n M das Wort "Gehorsam M wAhlen, "we1l D1sz1p11n auch
ohne Herrscher m8gl1oh 1st und dadurch etwas Edleres an sloh
hat als GehOrsam. M114 Rler lABt s1ch d1e allgemelne gedank
I1che Grunde1nstellung Ton Brecht bezdg110h se1ner Spraoh
gestaltung sehen.

Auf der elnen Se1te 1st es erforderllch,

d1e "Lagen" der geBellsohaftllchen Verhlltn1sse, d1e duroh
d1e Spraohe mask1ert werden, zu entlarven.

Auf der anderen

Se1te muB dle "Wahrhe1t" selbst 1n der Sprachgestaltung
dargestellt werden.

Das Erstere versuoht Breoht durch d1e

oben herausgearbe1teten Verfremdungen selbstverstAnd110h
gevordener Formu11erungen, 1ndem er der "Lage" e1n Kontra
b1etet.

Das Letztere versucht er we1tgehend duroh neue

vertremdende Formu11erungen, 1ndem er auf d1rektere We1se
Tersueht, d1e w1dersprdoh11chen Zustlnd11ohkelten, vle 1m
folgenden Te1l d1eser Untersuchung, aufzudeoken.
Es war me1ne Abs1cht In der ersten Kategorle gewesen,
zu zelgen, daB Brecht versucht, den Gebrauch Bolcher For
mullerungen durch dle oben genannten vler Verfremdungsgrup
pen abzubauen.

Wenn wlr dlese dlalekt180he Methodlk des In
Frage-Stellens l15 aufgrund des von Brecht lntendlerten Ab
bauprozesses "destru1erend M nennen, dann gllt es, dle Ver
114 Hauptmann, XVIII, 232.
115 Deblel,

s.

45.
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fremdungen der nAohsten Kategorle "konstrulerend" zu nen
nen.

Breoht baut hler kelne alten Formullerungen ab, da er

stattdessen in verfremdender Welse neue "wahrheltsenthal
tende" Formullerungen aufbaut.

Belde Methoden dlenen dazu,

dle Mensohen zu der BewuBtwerdung lhrer Spraohe zu erzle
hen, damlt sle sohlleBllch zu der BewuBtwerdung lhrer 81
genen 3esellschaftllchen VerhAltnlsse kommen.
1st das dlalektlsohe Verfahren eln anderes.

Aber hier
In dar vorlgen

Kategorle stellt Brecht der sohon bestehenden Formullerung
(These) elne Antlthese entgagen.

In dar nAchsten Klasse

verfremdet er dle gewOhn11ohe Sprach- und Denkordnung, lndem
er beldesl These und Antlthese in elner neuen Formullerung
l1efert, oder lndem der den Leser/BOrer berelts mlt elner
Synthase versorgt.
Ve£(,~

dlflb n!!!

VIEtt••d,pde

f2&!ul,elJDS en

1m letzten Tell habe loh von Formullerungen gespro
chen, denen elne gewlsse Festlgkelt In der Wortverknlpfung
lnnewohnt.

In diesem Tell lat es melne Intentlon, spraoh

11che Vertremdungen zu Eelsen, dle In den Bereloh der "frel
en" Wortverblndungen fallen.
B.l frelen oder untesten wortverblndungen 116 1st dle
G....tbedeutung aus der Summe der Elnzelbedeutungen EU er
8ch11eBen.

Da. helSt. Die Bedeutungen der elnzelnen Glie

der beeinflu•••n 810h 1n der Verb1ndung nloht gegen.eitlg.
116 Agrlcola,

s.

588.

102

Ob allelnstehend oder In der Verblndung, haben dle W&rter
dleselben Bedeutungen.

Bel testeren Wortverblndungen ha

ben vlr geaehen, daB gerade durch dle besondere Wortverkndp.
fung elnzelne Bedeutungen slch verlndern.

Belsplelawelse

dbernlmmt das Wort -we1B" ln der Redevendung "der welBe Tod"
durch den E1ntluB des Wortes "Tod" dle b11dhaft darstellen
de Funktlon elnes Todes durch Els und Schnee.

Frele Wort

verb1ndungen dagegen ("elne groBe/gelbe/nass. Banane/Zahn
Darste" oder "lelae/kaum/splter berGhren/spreohen") 81nd al
leln durch den 8elbstAnd1gen Slnn der Bestandtel1e und duroh
dle auf dlesem aelbatAndlgen Slnn der Bestandtelle baale
rende Ab81cht des Zusammenatellens zu begrftnden.

Eln "blln

der Alarm", haben wlr gesehen, 1st nlcht eln Alarm. dar
w1rkl1ch bllnd 1st.

Dagegen 1st elne "nasae Banane", ob

wohl dles elne selten er8chelnende Wortverblndung 1st, elne
Banane. dle tata&chllch naB 1st.
Also 81nd frele Wortverblndungen elnzlg und alleln
durch dle grammati80he und dle semantlache Kongruenz be
grftndet.

Dles bedeutetl Solange dle WortTerb1ndung e1ne

81nnvolle grammat18che Struktur (n1chta "da8 Apfel tallen-,
sondern "der Aptel rallt-) und einen weiteren bedeutungs
mlB1gen S1nn (n1chtl "die Kuh lBt", sondern "die Kuh tr1Bt~1~
hat, braucht s1e ke1ne welteren Bedingungen zu ertftllen, wie
etwa lrgendwelche verbindungsbetestlgende Bestlmmungen.

1m

117 Leisl, S. 68ff. Andere Ausnahmen slnd ln Le1s1s
Behandlung der "dlrekten Metaphern" zu flnden.

10,

aegente1l sogar, a1e 1st, w1e gesagt, 1nnerhalb 1hree gram
mat1aoh-aemant1sohen Rahmens vel11g fre1 und unfest.
Aufgrund der zwel Grenzen (der grammat1sohen und der
semant1schen), dle be1 der 81nnvollen Sprachgestaltung ge
zogen werden, wire

8S

theoret1soh m3g11oh, verfremdende

Wortverb1ndungen zu ko,nstru1eren, lndem destruktlve Versu
che gerade mlt der grammatlschen und semantlschen Struktur
gemacht werden kennen.

Da es aber n1e Brechts Absloht ge

wesen 1st, grammat1sch und semantlsch uns1nn1ge Wortverb1n
dungen zu bauen, las8e loh dle8e8 meglloh verfremdbare Ge
blet 1n Buhe.
Was glbt es denn sonst 1n der Sprache, wa. so ver
fremdbar 1st und was Breoht zu verfremden versuchtt

Denn

d1e Schepfung neuer verfremdender Pormul1erungen setzt vor
aus, daB lrgendetwas (etwas Ungewehnllohes) 1n der Spraohe
vorkollDlt.

Und etwa8 Ungewehn110hes setzt w1ederum Toraus,

daB bestlmmte Gewohnhe1ten 1n der dbl10hen Sprachgestaltung
Tor11egen, d1e durchbroohen werden.

Also I wenn ea nloht dle

Grenzen betr1fft. d1e notwend1g fUr d1e Bewlrkung e1ner
grammatlsohen und semant1schen Verstlnd1gung slnd, muB d1e
8es Etwas andere Spraohgrenzen dbersohrelten.
Dlese Grenzen slnd luBerst unklar und lassen s10h
schlecht unbe8trltten fest8etzen.

Elne d1e8er Grenzen be

tr1fft dle Stll1st1k. eln fast unUbers1chtllohes Thema und
elne Unterauchung fUr s1ch.

Dle andere Grenze, d1e uns h1er

1nteress1ert 1st genau so unfe.tlegbar und betrlfft e1nen
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noch untberaehbareren Gegenatand, nlmI1ch dle Gewohnhelt 1m
Denken.
Offenslchtllch 1st e8 lnnerhalb des Rahmen. dleser
Unterauchung au.geachlosaen, dlese belden Geblete ln lhrem
Umfang zu behandeln.

De.wegen 1st e8 not.andlg. dlele Un

tersuchung der verfremdenden Sprachgestaltung Bertolt
Brechts auf dle Haupterschelnungen bezdgllch der zwel er
wlhnten The.en elnzuschrAnken, und dles auf elne solche
Welse. daB fUr daB Verstlndnls dlese. Tells der Arbelt nur
eln Mlnlmum.an wlasenachaftllchem Elngehen In dle Sache er
forderllch 1st.

Es 1st sowleso fragllch. lnwlewelt elne

tlefere wlssenschaftllche Forschung dleser zwel Geblete da
zu beltragen wdrde. dle Abslchten dleaer Untersuchung zu
realls1eren.

Melnes Krachtens genlgt .s fIr unsere Zwecke

vollkommen. zu wlssen, wo und wann Verfremdung dle belden
Berelche berdhrt.

Es 1st ohnehln elne sehr vage Angelegen

helt, Grenzen zu setzen, d1e markleren sollen, wo stll1stl
sche oder gedankllche Gewohnhelten gestert werden, da elne
unzlhlbare Menge von be.tlmmenden Faktoren 1m Splel slnd,
wle z.B. Alter. Blldung, Beruf. Klassenschlcht des H&rerl
Lesers und sogar dle Landschaft. ln der er aufgewachsen 1st,
um eln paar allgemelne zu nennen. ganz von unterschledllchen
lndlvlduellen Elnrldssen lnnerhalb dleser Lebenaberelche zu
schwelgen.
Also blelbt mlr ln dleser Untersuchung nlchts Anderes
dbrlg, als elnerselts von der sogenannten "Intultlon" aus

lOS
zugehen, das badeutet im Hinblick auf die Verfremdungl eine
Gewohnheitssterung da festzulegen, wo mein "Sprachgefdhl"
es mir diktiert. und anderarseits von meinem Breoht-VerstAnd.
nis auszugehen, insoweit iah imstande bin, eine Realisierung
seiner Wirkungsintentionen in seiner Sprachgestaltung zu
erkennen.
Mit diesen Gedanken als Unterlage m8chte ich jetzt
mit der Einteilung dieser Kategorie beginnen und diese mit
Beispielen unterstdtzen.
Sch~inbar

felder-

un&ngemeslene VerbindJP6en zweier

BeSr~fr8-

Jeder Mensch denkt in Begriffen, die er auf seine

Weise (meist sich dessen nicht bewuBt) bewertet und kate
gorisiert.

Versuche. die werter bestimmten "Feldern" zu

zuordnen, werden in der modemen Spraohwissenschaft inten
siv erertert.

Wie diese Begriffe genau klassifiziert wer

den kennen und wo die deutlichen GreftZen zwisohen einem und
8inem anderen Feld liegen, 1st ein noch unge18stes Problem
der Semantik, und eine zufriedenstellende Lesung zu der sehr
umstrittenen Frage, ob es dberhaupt megl1ch ist, Begriffe
zu kategoris1eren, 1st wahrsohe1nl1ch noah n1cht gegeben
worden.

DaB es Begr1ffe dberhaupt gibt, 1st Abert sowe1t

1ch 1nform1ert bin, nooh n10ht abgestr1tten worden.

Und ob

man eine auare1chende Kategor1s1erungamethode findet oder
n1oht, dies verlndert n10ht die Tatsaohe, daB die allgemei
ne R1ahtungsl1nie d1eser Versuohe schon zu vielen r1cht1gen
Ergebn1ssen gefdhrt hat.
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Wenn ich aleo den Terminus "Begriffefe14" von die8er
Abteilung der Sprachwis8ensohaft mit einigen Bedenken dber
nehme, ist dies kein Hinweis 4arauf, daB ioh damit bestimmte
spezifisohe spraohwiseensohaftliohe Theorien vartrete, son
dern lediglich eine Bezeiohnung fftr eine theoretisoh megl1
ohe, allgemeine Begriffsgruppe, wie z.B. eine Positiv-Nega
tiv-Neutral-Gruppierung.
Breoht erzeugt oft verfremdende Wortkombinationen.
indem er zwei mite1nander ansoheinend unvereinbare Begriffs
felder in einen Zusammenhang stellt.

Dies Macht er mit der

Absicht, gewisse "Wahrheiten" oder "Realitaten" in der Ge
sellsohaft zu entlarven l18 , d.h. gewisse m1teinander un
vereinbare. widersprdohl1che Verhaltnisse ZU zeigen. die
normalerveise nioht in der Spraohe zum Ausdruok kommen.
Sohon auf Se1te 62f. dieaer Untersuohung babe ioh ein
passendes Beispiel dieser Gruppe angefdhrt, nlmlioh die Pra
ge Shui Tas. ·Wie soll man sioh von allen Schwlohen frei
maohen, vor allem von der t8dlichsten, der Liebe?"

Da 1ch

diese Verbindung dort sohon erllutert habe. brauche ioh ea
hier nioht mehr zu tun.

E1nen Ahnl10hen Fall gibt es aber

im i!ukasi,ohen Kreidekr!is.

Der Palast des Gouverneurs

ist dberfallen. zerstert und im Tumult verlassen worden.
Aber das Kind der Gouverneursfam1lie hat man vergessen.
Die Magd Grusche bleibt trotz der Gefahr bei dem Kind zu
118 Hauptmann, XIX, 326.

Brecht sohreibt. ·Beali
atisch heiSt, den gesellsohaftliohen Kausalkomplex aufdek
kend / die herrsohenden Gesichtspunkte ala die Gesichts
punkte der Herrschenden entlarven4 ••• •
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raok und wartet bls jemand kommt, es abEuholen.
rend der ganzen Nacht erschelnt nlemand.
lhr das Klnd lamer mehr ans Herz.
und

h~llt

Aber wlh

In der Zeit w.ohst

51e holt Ml1ch

es warm In elnen Brokatmantel eln.

t~r

es

Der SInger,

del' dles aohl1dert und del' d1e Getdhle del' Grusche vertolgt,
aagt dann. "Schreckllch 1st dle Vert~hrung Eur GUtef· 119
DaB der Begrlff "GUte", der In der

ge.~hnllohen

Denkhaltung

durchaus eln Posl tlVUJ1l 1st, pl&tzllch 1n der Spracheals
·VertUhrung" auftaucht, vertremdet den H&rer/Leser. dar das
wort "VertUhrung"

dem Berelch des NegatlTen zlhlt.

EU

Dle

ses Zusammenzlehen Ton Ewel sohelnbar gegens.tzllchen Be
wertungsberelchen wldersprloht der gewChnllohen Denkwelse
und dam.lt auch del' gewt!hnllohen Wortzusammenstellung.

Doch

wl11 Brecht gerade dle Wldersprdohl1ohkelt elner "Bealltlt"
zelgen. und zwar elne doppelte Wldersprdehllchkelt.

Erstens

1st dle Sltuatlon lnaofern an slch wldereprdohlloh. ala GUte
tats.ehlloh unter be8tlmmten gesellsohaftllchen Verhllt
nlssen "sohreoklloh" und getlhrlleh aeln kann. und zweltens
1st ea eln Wlder.pruoh. daB dlese Verhlltnls8e Uberhaupt
exlstleren k&nnen. wenn ale del' gewehnllohen Denkwelse
nloht ent8prechen.

Wlr halten es In unserem Denken tUr

ungewehnlloh, GUte ala Negatlvum gebraucht

EU

heren. doch

naoh Breoht l1egt d1ese Begrltfsverblndung ln der Realltlt
barelts auf der Hand.

Fast auf d1eselbe Welae wlrd dles

119 Hauptmann, V, 2025.
ses Beispiel hin (S. 45f.).

Glsela Deblal welst auf dle
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1m Guten Menschen mlt elner von Shen Tes Anreden ana Pub
11kum ausgedrdckt. "Welche Vertfthrung, zu schenkent"120
Eln anderes Belsplel 1m Kaukaal'Qhen

~l.ldekrel!

glbt

auch dlesmal der Sanger, der dle Praxls des Rlchters Azdak
ln Worte fast.

Der Rlchter dreht alle Geaetze um, so daB

das. was vorher ala geaetzmlBig galt, verurtel1t wlrd, und
waa vorher Unrecht war,

zum

Recht w1rd.

Aut diese Welae

baut er elne Art Gerechtlgkelt fftr dle Armen aut.

Der

Sanger. "Und so brach er dle Gesetze wle eln Brat, daB ea
sle letze ••• • 121 Elne in der gew8hnllohen Denkweise als
Negatlvum bewertete Tltlgkelt des Geaetzbrechena wlrd mlt
dem ursprdngllch chrlstllchen a.grltf des MBrotbrechens"
ln einer Formullerung glelchgesetzt.

Brecht will aut den

wldersprttchllchen Gesellschaftskomplex hlnwelsen, ln dem
dlese slch 1m gewehnllohen Denken beflndande, wlderapre
chanda Begrlffskonstellatlon elne Realltlt 1st.
1m Gyten Menlchen sagt der 1. Gatt zu dem verzwel
felnden Wang. "Dle Lluse und dle Zweltel haben dlch halb
aufgefressen, sche1nt es."122

Bler stellt Brecht "Lluae"

und ·Zwelfe1" ln elne zumlndeat saltene Partnerschatt.

DaB

dlese belden Begrlffe dleselbe Punktlon (nlmllch das "Aut
fressen" von Wang) erfftl1en, verfremdet una lnsofem, a18

120 Hauptmann, IV, 1570.
121 Ebenda, V, 2086.
Belsplel hln (S. 49f.).
122 Ebenda. IV, 1564.
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sle ln unserem

gew~hn11chen

Denken gar nlohts mltelnander

zu tun haben.

Belde Begrlffe 11nd Ewar ala negatlve ln

unserem Denken elngeordnet. aber der Zwelfel gehert zum
gelstlg-psychlsohen Berelch. wlhrend "LAuse-Raben" elnen
pb7s1sohen Zustand kennzelohnet, der ftberdles nur bel den
Armen vorgefunden wlrd.

Dles. Zusammensetzung soll den

H8rer/Leser dazu enregen. sloh zu fragen, warum dlese zwel
schelnbar unangemessenen Berelohe nebenelnander gerUokt wer
den.

Wang flngt gerade deswegen an, zu zwelfeln, well seln

feste. Glauben an das Elngrelfen der G8tter sleh nloht be
wahrheltet hat und dle materlellen Verhl1tnlsse nloht ver
Andert hat.

Dle Armen haben trotz lhrer Rottnung auf dle

g8ttllehe Hllfs lmmer nooh .ozu.agen dle LAuse. dle dle G8t
ter wohl .elbst sehen. jedooh 1m elgentllchen Slnne nicht
aut dles. Tatsaehe elngehen, denn sle beschlttlgen sloh ja
nloht mit dem materlellen Problem.
Als Shen Te Uberlegt. ob 81e

as

1elsten kann. den

G8ttern Unterkuntt zu geban. hilt Wang lhr vor. daB man ln
80 elnem Augenb110k nicht rechnen dUrte,

Daraufhln sagt

sle, "Ioh welB nloht, der Magen knurrt lelder aueh, wenn
der Kalser Geburtstag hat,·12)

Belm H8ren oder Lesen

dle8es Satzes beflndet man 810h ln der Lage, dle ungewahn
110he Verblndung zwlschen dem knurrenden Magen und dem Ge
burtstag des Kalsers naohvollzlehen zu mftssen.

Bler 1st

wleder alne sohalnbar unangemeS8ene Verknftpfung von zwel
12) Hauptmann, IV, 1494.
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Begr1ttabere1chen gegeben, d1e aut ein reales D1lemma 1n
der Gesellachaft h1ntdhren solI.

Erstens atellt d1eser

Satz die idea11s1ert. Erhabenhe1t der G8tter und des Ka1
sers in Frage. denn trotz d1eser 1st d1e mater1elle S1tua
t10n der Armen ao, daB Hunger herrscht.

Deut11ch w1rd der

W1derspruch. daB manche hung ern , dhrend andere s1ch den
Luxus e1ner extravaganten Geburtstagsre1er le1.ten kennen.
Zwe1tena deutet d1ese Segr1ttsverb1ndung an, daB e1n solcher
Luxus sogar gerede de..egen m8gl1ch 1st, we1l d1e Magen
anderer knurren.

D1e Polar1t&t zWischen den Armen und den

ae1chen w1rd durch e1ne solche Pormu11erung hervorgehoben,
um d1e Ungerecht1gke1ten e1nea geaelIschatt11ch-8konom1schen
Systems zu ze1gen, 1n dam es e1ne herrschende re1che M1n
derhe1t und e1ne verkneohtete arme Mehrhe1t g1bt.
E1n anderes Be1sp1el rattert Shu1 Ta auf dre1tache
We1se herunter, wenn er ftber Shen Ta aagt, "Man hat a1e be
schuld1gt, gehungert zu habenl Es 1st notor1sch. daB 81e 1n
Armut lebte. Ihr Leumund 1at der allerschlechteste, ea g1ng
1hr elendl"124 DaB hungern zu mdssen e1n Verbreohen 1st,
daB Armut e1n Bekanntse1n (m1t negat1vem Be1geschaaok) her
be1rutt. und daB Elend e1nen schlechten, sogar den "aller
schleohtesten" Leumund kennze1ehnet. sche1nt uns H8rern/
Lesem e1ne Absurd1tlt

ZU

se1n.

Spraoh11oh kommen d1e.e

Bere1che 1n log1scher Verkndpfung vertremdend Tor.

Aber

dem1t w11l Breoht sagen, daB, obwohl d1ese Konatellat10n 1m
124 Hauptmann, IV, 1516.
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Gew~hnl1chen

abstoBend empfunden wird, es in dar Real1tat,

1m Handeln der Menschen anders auss1eht.
E1ne andere Art Verfremdung, die auch noch

EU

d1eser

Gruppe gehert, sind die sche1nbar unangemessenen Verb1ndun
gen zwischen Person- und 8aohwelt.

Zum Beispiel. Der 1.

Gott sagt, als er Wangs doppelbed1gen MaBbecher entdeckt
und dam1t auch Wangs N1cht-Gut-Se1n erflhrt. ·Sohen, er
fallt weg. Aber was 1st das sohon. wenn e1ner angefault
1st, 12 5 In der gewehnl10hen Sprachgestaltung verwenden
vir das Verb "anfaulen" me1st in bezug auf Saoben, zwar
organ1sche Saohen w1e Apfel z.B., aber n1e auf Hensohen.
Dies er1nnert an Mutter Courage, wo 1m T1tel der ersten
Szene der folgende Satz ersohe1nt. "Der Marketender1n Anna
F1erl1ng, bekannt unter dem Hamen Mutter Courage. kommt e1n
Bohn abhanden."126

Solche metaphor1schen Wendungen werden

von Brecht benutzt, um auf die ekonom1sche Unterlage des
Gesellschaftssystems h1nzuwe1sen, und um die W1dernatdr
11chke1t e1ner solohen Gesellsohaft autzuze1gen. in der
die Henschen n1cht mehr als Menschen betrachtet und behan
delt werden, sondern als Sachen, als Waren.

So sehr uns

solche Formul1erungen ungewOhnl1ch vorkommen, sp1egeln s1e
nach Breoht e1ne w1dersprftchl1ohe gesellschaftl10he Real1
tAt w1der. 127
125 Hauptmann, IV. 1492,
126 Ebenda. S. 1349
127 D1ese ekonom1sche Basis der Gesellschatt w1rd
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Verblndupgen zweler dlrekt 8!8.nsltz11ch.t Bestlffe.
Verfremdungen ln dleser Grupp. Ahneln denen ln der letzten
In.ofem, als ln elner Verblndung zwel slch schelnbar gegen
seltlg wldersprechende Begrlffe oder Begrlffsfelder vorhan
den slnd. dle dazu dlenen sollen. durch eln. Gewohnhelts
sterung In der Denkwelse entsprechende Wldersprdche In der
Gesellschaft aufzudecken.

Aber hler In dleser Gruppe lle

gen dle belden Pole der Verblndung noch welter auselnander.
und zwar slnd sle nlcht nur schelnbar unangemessene VerknUp.
fungen, sondern schelnbar dlrekt gegensltzllche. gegensel
tlg ausschlleBende Begrlffe.
1m Vorspruch des StUckes Dle Ausnahme

~ ~

Regel

wamen dle Spleler das Publlkum davor. dle Gesehehnlsse 1m
stUck nlcht natUrllch zu flnden.
denn nlchts werde natUrllch genannt
In Bolcher Zelt blutlger Verwlrrung
Verordneter Unordnung. planmlBlger WlllkUr
EntmenBchter Men,chhei~~ demlt nichts
Unverlnderllch gelte.
1m Stllwortschatz nennt slch elne solche Formullerung wle

von Brecht auch da dargestellt. wo Wang versucht, dle Herren
zum Aufnehmen der Getter zu Ub.rreden. Selne Sprache 1st
ausdrdokllch dle elnes StraBenverklufers, wenn er ssgt.
"Gehen Sle nlcht weltert ~berzeugen 51e slch seIbert Eln
Bllck genUgtt Grelfen 51e um Gottes wlllen zut Es 1st elne
elnmallge Gelegenheltt Bltten Sle dle Getter zuerst unter
Ihr Daoh. bevor ale Ihnen jamand wegschnappt. sle werden
zuaagen." (Hauptmann, IV. 1493.) Ole Getter werden prak
tlsch ala Marktartlkel verkauft.
128 Hauptmann, II, 793.
ses Belsplel hln (8. 62).
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"verordnete Unordnung" elne ·contradlotl0 ln adjecto". In
welcher dle 1m Belwort ausgesagte Belchaffenhelt 1m Wlder
spruch zu lhrem Bauptbegrlff' steht. 129 Hler wl11 Brecht
zelgen, daB ea nur dle herrachende Klasse 1st, dle lhr Ge
sellsohaftssystem als ln Ordnung bezelchnen warde, daB aber
1n der Reallt1t dlese ·Ordnung- gegen Jede natttrllehe Ord
nung steht und elgentllch deawegen Unordnung 1st, dle bloB
den Scheln von Ordnung besltzt.
·planmlBlger Wl11kftr".

Jhnlleh verhllt es slch bel

Ole Wl11kftr derherrlohenden Klas.e

gegen dle Ausgebeuteten wlrd von den Auabeutern Baoh Plan
betrleben und aogar gereohttertlgt. 130

Dle Bedeutung von

"entmensohter Mensohh.lt" 1st aua sleh selbst zu ersohlleBen.
Dar Sanger 1m Kt»k!,&s9hln

il!1deill~'

stellt dle

tolgenden zwel Fragen.
Dle stadt 11egt stl1le. aber warum glbt e8 Bewaffnete?

~:!rP:!~ ::~ :~u:~;:e;!:t!!:,!,rrledlloh

Dle Vorstellung elner stl11en stadt und elnes trledllchen
129 Wl1pert. S. 542.
130 Hauptmann. II. S0'Zt •• Der Kautmann ln ~ AuI
nahme unci dle R:igjl slngt I Der kranke Mann stlrbl"ulliltIer
starke~ tlc t UDd 4a8 1st gut so.1 Dem Starken wlrd
geholfen, dem Schwaohen hl1f't man nlchtl Und das 1st gut
ao •••1 UDd der Gott dar Dlnge, wie ,1e slnd, schut Herr
und Knechtll Und das war gut ao.1 Und wem f a gut ,eht. dar
lat gut, und wemfs sohlecht geht, der lat sohleohtl Und das
1st gut 80."
131 Hauptmann, V, 2013.
Belsplel hln (S. 51).
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Palasts wlrd ln verfremdender Welse dam Blld elner bewaff
neten Stadt und elner Festung gegendbergestellt.

Bler slnd

dle .1nander aU88chlleBenden Werter streng genommen nlcht
ln Form der "contradlctl0 ln adjecto" gestaltet, aber sle
bewlrken durch dle parado%en Zdge der Zusammenstellung das
glelche vertremdende Resultat.

Duroh dle Verblndung scheln

bar gegensltzllcher Beschrelbungen werden dle Stllle und
der Frleden als betrdgerlsch aufgedeckt. elne krlegerlsohe
Sltuatlon wlrd angedeutet.
Verfr!l4ende V,rblndYDSen zweler
.tdt'!nd'r BeSElff,.

~ 41r,~

unter

Den Verfremdungen der letzten Gruppe

steh.n dle Verblndungen dleser gegendber.

Was ln dleser

Gruppe ungewahnllch ersohelnt. 1st dle Wled.rholung. dl.
stlllstlsoh g.sehen elnen stutzlg macht.

Melstens beste

hen dles. Formullerungen aus zwel stammglelchen Wertern.
bel denen das Verb und seln "lnneres Subjekt" od.r das Verb
und s.ln "lnner•• Objekt M132 zum Ausdruck kommen. In der
Dr'lgrosoh.ngp,E steht als erste Beschrelbung des Bdhnen
orte•• "Ole

B,tP4!E b,pp,ln. dle

~l'~'

,t.hl,p, dle BUEen

burlP' Eln Morlpap.nslng!r slngt elne M2l1t!t."1)3

In den

ersten drel Verblndungen betrlfft dle Wlederholung das
Verb und ••1n lnneres Subjekt.

Das Subjekt, das schon

praktlsoh 1m Verb selbst lmpllzlert 1st, ohne daB es zum
132 Volk.r Klotz. B.rtQ!t Bt!jbt. V.Esuch IS!t A!I
rlch. V.rlag G.hlen.
I907>, s. 107f. Auoh Debl.l. S. S8ff.

~ (Bad Homburg V.D.B •• B.r In.

133 Hauptmann, II. 395.
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Ausdruck kommen muS. w1rd trotzdem verspraoh11oht. was zur
Folge hat. daB der Berer/Leser e1ne St&rung empf1ndet.

D1e

st&rung kommt zunAchst durch das Au.aprechen von etwas, waa
schon vel11g selbstverstlnd11ch 1st, zustande.

Aber gerade

d1ese Selbstverstlnd11chke1t zusammen m1t best1mmten st1
11st1schen Vorstellungen entz1eht uns 1n der gew&hn11chen
Sprachgestaltung d1e volle Gegenwlrt1gke1t der Bedeutung
des Ausdrucks.

Um unser St11geffthl zu betr1ed1gen, versu

chen w1r me1stens, solche W1ederholungen zu verme1den, 1n
dem w1r Umschre1bungen konatru1eren, w1e das folgende Be1
sp1el, das G1sela Deb1el anfUhrtl -D1e Bettler b1tten um
Almosen.- 134 Aber sobald e1ne solche Formu11erung vorkommt,
bekommt das Ganze e1ne vel11g andere Perspekt1ve.

·Um Al

mosen b1tten" ruft d1. Vorst.llung von e1nem Gnadenakt her
be1, der Brecht gerad. durch se1ne Formu11erung vorbeugt.
D.r HOrer/Leser w1rd durch d1e

~as1-W1ederholung

gezwun

gen, be1 der Bedeutung zu verwe11en, dam1t der reale, un
wdrd1ge gesellsohaft11ohe Zustand e1ne Chance hat, se1n
w&hres Ges1cht zu ze1gen.

Der Bettler b1ttet nach Brecht

n1cht um AImosen, der Bettler bettelt.

Be1 der Forau11e

rung. "e1n Mor1tatenalnger s1ngt e1ne Mor1tatM s1nd alle

dre1. Verb, 1nneres Subjekt und 1nneres Objekt bete1I1gt.
1m BadeneE &thE,tUck vom

§~nv'r!tana~s

lernte Chor zu den dre1 gestdrzten F11egern.

134 Deb1el, S. 58.

sagt der ge
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Erhebt Euch
St.rbend euren Tod wle
Ihr !,arb.ltet haht eure ~belt
Um.l. zelia eln, Umwl.lzung. 5
Dlese slnd alle Belsp1ele des verspraoh11ohten 1nneren Ob
jekts.
Andere Belsplele d1eser Art beflnden s1ch 1m Gut,s
Hen.chen,

Shen Te AuBert slch dber Sun. MEln Flleger muB

t11egen.· 1 )6 S1e sagt am End. des StUckes zu den G~ttern.
Verdammt m1ch. alles. was loh verbraoh
Tat loh, melnen Naohbarn zu helfen
Me1nen Gellebten zu 11eb.n und
Melnen kIelnen §ohn vor dem Mangel zu retten. 1 ;?
In Suns "Lled vom Sankt Nlmmerlelnstag besohre1bt er, wie
ea an d1esem Tag se1n warde,

In der Autzlhlung kommt dl•••

Zelle vorl "Und Verdlenst und Verdlenen. d1. machen gute
Ml.nen,·1;8

Hler erach.1nt .lgent11ch daa Verb ("verdle

nen") als Substant1vI aber dl. Funktlon lat d1e ••lbe w1.
d1e des Verbes.

Alle Vertremdungen d1eser Grupp! betonen

auf 1hre We1se und 1n Verb1ndung mit 1hren sp.z1t1sch.n Fa
beln d1e Grundbedeutung e1nes Begr1tta, um d.utllcher d1.
dam1t verbund.ne Real1tAt 1n 1hrer geaellachattl10hen B.l.
vanz zu sch11dern.
D,alekt1.che Dar,t!llDnlID

e~n.!

.1D!ls.n Blst1tt,.

Breoht var11.rt das d1alektlsche Vertahren 1n se1ner Sprach
1;5 Hauptmann. II, 610.
1)6 Eb.nda, IV, 15)8.
1)7 Ebenda. S. 1604.
1;8 Ebenda, S. 1562.
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gestaltung, lndem er stattde.sen, daB er .wel getrennte
W8rter oder Begrlrrstelder elnander gegendberltellt. elnen
elnzlgen Begrltt an verschledenen Stellen mlt gegena&tzll
chen Autfassungen versleht.

Er tut dles, wle loh schon

oft ln dleser Untersuchung ausgedrdokt habe, um dle gesell
sohaftllohe Wahrhelt an den Tag au brlngep.

In dle.em Pall

werden dle falsohen. .ohlelerhatten Gebrluche der W&rter
duroh den fftr Breoht -rlohtlgen- Gebrauoh mit Hl1te der Fa
bel ausge8chaltet.
Um dies zu 11luatrleren, welse loh nooh elnmal auf
dle Stelle 1m ¥uteS

I!DlRb'p

hln, wo Frau Yang von lhre.

Sohne. Bes.erung erzlhlt, wle er -aus elne. vIliOllenen
Menachen ln elnen nfttzllchen verwandelt wurde.-

Der Ge

brauoh dea Wortss -verkommen- besagt hler, Yang Sun sel vor
selner Autnahme ln dle Pabrlk verkommen gewesen un4 danach
nicht mehr, d.h. naohdem der aelnen Aufstles ln der kapl
tall.tlsohen Blerarohle begonnen habet

Schlagartlg dagesen

ertBnt dle auf Yang Sun bezogene Anklage de. Arbeltsloaen
1m Gerlchtslokala "Er 1st der sohllmmste Antrelber. den
je gegeben hat. Er 1st ganz X'lkRma'D."1'9

8S

Hlerduroh

wlrd es klar. wenn nloht sohon an frUherer Stelle, daB Yang
Suns "ehrllch. Arbelt" .elne Verkommenhelt nlcht aufgehoben
hat, sondern lhm ledlg1leh eln mlohtlgeres Mlttel fUr den
Ausdruck selner Verkommenhelt gegeben hat.

1m Grunde alnd

e. wahrsohelnlloh nlcht .wel verschiedene Vorstellungen von
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"Verkommenhe1t", d1e geze1gt werden, sondern zwe1 s1ch ge
gense1t1g w1dersprechende Vorstellungen von "N1cht-Verkom
men-Se1n", von denen nur e1ne r1cht1g 1st, nAm110h d1e letz
tere.

Aber letzt11ch hat der Zuschauer s1ch zu fragen,

warum Yang Sun dberhaupt "verkommen" 1st.

Nach wie vor se1

ner Verwandlung 1st er durch d1e gesellschaft11chen Ver
hAltn1sse fast gezwungen, sohleoht zu se1n.
Da 1m Guten Menschen das stdck s1ch wesentl10h m1t
dem Begr1ff "Gdte" beschaft1gt, 1st es deswegen n1cht dber
raschend, daB auch d1eser 1n e1ner w1dersprdoh11ohen Mehr
deut1gke1t auftr1tt.

Er ersche1nt sogar so oft, daB e1ne

gAnz110he Aufzlhlung h1er mdB1g ware.

Es lohnt s1ch aber,

e1n1ge Stellen zu erllutern.
Auf der Se1te der herrsohenden Klasse treten d1e fol
genden z1t1erten SItze aufl (Po11z1st) ·S1e s1nd sehr sat1g.
Herr Shu1 Ta."1 (Frau Yang) "Tausend Dank, Herr Shu1 Tat S1e
s1nd unend11ch 5At15' •• "1 (Frau Yang dber Shu1 Ta) "Be1
nahe ohne jedes Zutun, aber m1t Strenge und We1she1t hat er
alles

~

herausgeholt, was 1n Sun steokte."1 (Shu1 Ta zu

Yang Sun bezdg11ch der Mot1vat1on, warum er Sun 1n d1e F1r
ma aufgenommen hat) MUm d1ch zu besseml Um d10h zu bessem'"
Be1 d1esen Be1sp1elen fAllt auf, daB der Begr1ff "Gftte" der
Vorstellung e1nes respektablen kap1ta11st1schen Bdrgers ent
spr1cht. der etw. den Standpunkt des Kaufmanns 1n
nahme

~

~ ~

die Regel vertr1ttl "Wem·s gut geht. der 1st gut.

und wem·s sohlecht geht. der 1st sohleoht."140
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D1esem Gebrauch gegendber stehen andere Best1mmungen
des Gut-Se1na, w1e 1m folgenden Vera Ton Shen Tel wKelnen
Terderben zu lassen. auoh nlcht s10h selber/ Jeden mlt GlUok
zu errdllen. auch slch. das 1st gut."141

Dlese Quas1-Def1

n1tlon des Gut-Selna, wie Brecht es ln d1esem stIck e1gent
11ch melnt, versucht Shen Te zu reallsleren.

Obwahl e8 lhr

schlecht geht (WEs geht air nlcht gut, und wenn lch bls mor
gen frdh melne Mlete nicht zuaammen habe, werde lch hlnaua
geworten,U). nimmt ale 41e Getter zu lhre. flnanzlellen
Verlust auf.

Danaoh bestAt1gt Wang Shen Tea Gut-Se1na "Sle

1st der bestl Mensch von Sezuan."

Aber dlese Rlohtung. dle

Shen Te ala Ideal vertreten soll. w1rd von den Herrschen4en
unm8g11ch gemaoht. Shen Te. dle unicht neln sagen kann u •
acheltert gerade an der ohrlatllohen N&ohstenllebe ("Du
sollet delnen NAoheten l1eben, vle dlch selbst.- Lukas 10,
27).

Dar Charakter dleses Sloh-Gegenseltlg-Au8schlleBens

der d1alektlsohen Ersohelnung geht ln dlesem StUck sogar 80
welt. daB. um zu leben. Shen Te sloh ln zwel Flguren spal
ten muB.

Dles 1st aber nloht als paycholog1soher Zw1espalt

zu verstehen, sondern als sozlaler.

Die Flgur Shen Te/Shul

Ta 1st eln Glelchnls fdr dle Gasellsohaft, in der das elne.
falsche "Gute" (Kapltalismus) das andere. rlchtige "Gute
nioht vertrlgt und des.egen ausrottet.
1~

Hauptmann. II. 808.

141 Ebenda, IV, 1553.

Wenn man slch der
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wldersprftchllchen Mehrdeutlgkelt dleaes Begrlffs bewuBt
wlrd, kennen solche Sprftche wle dar folgende von den G8t
tern, dle selbst nlcht dle Problematlk dlesar Wldersprftch
11chkelt erkennen. nur ala AbsurdltAten und Banalltlten auf
treten. "Sel nur gut und alles wlrd gut gehene B142

Sogar

der relche Herr Shu Fu drftckt, obwohl unreflektlert und
oberflAchllch. den Unterschled aus, wenn er ln selner

~ber

schwlngllohen Art ftber Shen Te sagta • •••der Zauber FrAu
leln Shen Tels besteht kaum ln der Gftte lhres Ladens, son
dern ln der Gftte lhres Herzens.· 143
In dlesem letzten Tell dleser Untersuchung habe loh
versucht. Brechts Prlnzlp der Verfremdung ln selner Sprach
gestaltung 1m Ausgang von selnen

St~cken

(hauptslohlloh von

dem Guten Henschen von Se,uan) aufzuglledern und duroh Bel
splele zu verdeutllchen.

Wle lmmer, baslert dle Verfrem

dung. so wle Breoht sle zur Geltung brlngt. auoh In der
Spraohe auf elner st8rung elner Selbstverstlndllohkelt.

Ob

dle Selbstverstlndllohkelt sloh ln elner festgeprlgten
spraohllohen Formullerung oder ln festen Denkmustern manl
festlert, dle bestlmmte Gewohnheltsgrenzen ln elner sonst
"frelen" Spraohgestaltung setzen. hat ale sozuaagen elne
doppelte Perapektlve, dle una fftr dle Zweoke dleser Unter
suchung lnteresslert hat. elnmal von Breoht ausgehend dle

142 Hauptmann, IV, 1605.
143 Ebenda. S. 1547.
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NotweD41gkelt, dlese Selbstveratlndllohkelt au verfremden.
zum anderen dle MAsl12bi.&t. dleses Verfremden ln der
Spraohgestaltung au Tollzlehen.
f~hrllch

Dle erste Selte wurde aus

genug zu Beglnn es z.elten Telles (Verfremdung)

als Allgemelnes behandelt.

80

daB 1m sprachllchen Tell nur

Blnwelse auf dlese gesellachaftllche Rlchtung n&tlg waren.
Dle zwelte Perspektlve Interesslerte una spezlflscher 1m
drltten Tell, um zumlndest 1m Grundprlnzlp z.lgen zu k&n
nen, wie Brecht versucht hat. ln selner Spraohgestaltung
selne gesellschaftllohen Intentlonen zu verwirkllchen.
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